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F~oM his ea~ly days Gotthold Ephraim LessinR came i n to 
contac t with EnPlish Lite~ature. His fathe ~ in the most 
acti'te part of his life had translated certain of Tillotson's 
wo~ks, 'Tiz:- Rnles of ~aith, 17=31, a polemical writing a~ainst 
a ce~tain Jesuit; and a numb ~~ of Se~ons. With his 'rrans-
lations Johann Gottfried L~ssinp oo~bined an ext ensiv e study 
or Enl"lish Theolopica.1 wri t ino;s, incl udtn ,. th e wo.rks of lead-
in~ deists, a theists and thei ~ opponents. 
That LessinR himself was acqua!~ted wi th his fathe r 's 
t ranslations at t=tn ea~l y a~e, a!ld tha t he p riz'3d them hi rrhl y 
is shown b ! ' th'3 following ext:-ac t from a lett e!" of Lessing to 
Michaelis in November, 1764: 
,, _I{ 
•wRlche ~obspruche wurde ich ihrn nicht be ileRen, wenn er 
nicht mein Vater war'3. II Er ist einer von den e :-sten Ub erset-
ze~ des Tillotsons ..•• " 
The i nfluence of these w~itin~s on Lessing 's style may 
h JJ.,r e been f!Onsid 9rable, fo ro th ~Y were r~rna~kabl e fo!' t h eir 
clea~ess of style, thei!' moderation i n polemics and strP,ng th 
of ar~ent. 
Lessin!" inhe~ited his father's lova of r aadinp, and spent a 
1. 
long time in h!s father's extensive library, b~1 t his sojou rn 
at M~issen school inte~rupted his acquaintadce wi th En~lish 
' 
literature. A school cu r-. -.iculUP'l a~ that time did not include 
En~lish in any shape o~ . form, and Lessing's sole connec tion 
with En:<:~;liah was made ~11 '(•ougl a master Klimm, from whom he 
' ~ . 
learnt soMething of W~~ston's theo~ies, whence the ~oem 'Uber 
~1 
die Meh~heit der Welten' of which Lessin~ says (ller B~ief 
1753): ( .. 
:/ 





Leavin~ St. j'lfra's in 174~, Lessing ~omrn~nced his brief 
I 
career at !.eipzig. His fr iends~ip with his cousin Mylius is 
I 
I \ , I 
of ~rea.t ir.:tpor1~ance since tha t stra!'lg e indi,ridu!ll was well 
. ' ~ 
acquainted wi~~ ~n~lish Lite ratUre. Mylius had founded a 
.:. .i "' 
! 
weP,kl y paper on the model of the •spectator•. 
' 
He wro te a num-
I 
~ be~ 6! rnediocrR poems, which were me~y imitations of Pope . 
Lessing's works from this ~e riod (1746-1748) fail t o show any 
clear Enplish influence, with ~he exception of a few fra g-
"-
menta concerning which Erich Schmidt says (L~ssing, Vol.!, p.99) 
• •••• sowie er selbst sich aewiss nicht darube~ Rechenschaft 
" ~ab, dass er iM vorinen und ofter anfa1lend an Popes Essay on 
2. 
Criticism anklingt•. 
He mentions also ~~ ins~r iption in Schroder's album: 
• nass Beifall dich nicht stolz, nicht rradel f ,l:r'}htsarn ma'.!he" 
a pa~aphrase o~ Pope's Essay on Criticism, line 751: 
Careless o! censure, nor ·· t oo fond of fam'9. 
~e resemblance bet~een Lessing's fr~rnents and the 'Essay 
on Criticism' j.s to be found r~th ~~ in ~he ideas expr-essed 
in both than in idlntit7 of phraseology. 
The f~agrnent •Aus ainem Gedicht uber den jetz~igen Ges-
chrnack in der Poesie" bears a res~mblance to Part II 0f ~~e 
Essay on Critieism. 
~e G~eat Spirit speakin~ ~o the younG poet c ondemns the 
regularity of th~ Rhythm; 
Noch ~llt d ein Vera auf lei~hten Ial!lben fort 
Noch hrinast du g1eich'9n Schall an den ge~ohnten Ort. 
the lack of brilliant thought; 
Noch hast du nicht g~wa~t ein r~misch Lied zu spielen 
Das von Gedanken strotzt •••• 
the pov~rt~ of th3 lan~aae• 
.., ...., ~'> ' 
Noch - +;on t de in Schwacher Mnnd die G~ t te rsprach'l ni ch t. 
3. 
T.he first quotation reminds one strongly of th~ following 
lines from Pope (Essay on Criticisn, 1. 348, 349): 
While the~ ring round the same unvaried chimes 
With sure 1~turns of still expect9d ~imes. 
~e difference is that in Pope the critic requires the monot-
onous regularity, while in Lessing he requires more irregular-
ity. 
In the other two points Lessing's critic resembles Pope's. 
~ The desire for ~t, conceit and brilliant thoughts by the 
critic is condemned in lines 289-292: 
Some to conceit alone their taste confine 
And glittering thoughts st~tck out at every line 
Pleased with a work, where nothing's just or fit 
One glaring chaos and wild heap of wit•. 
Lessing's critic is just such a one, he complains of the 
orderly composition. and the clsarness of thought, he would 
much prefer an unintelligible chaes: 
Noch gibst du jedem Zug, sein ihm geh6rig Licht 
• • • • • • • • • • • • • • 
Wer dich Gelesen hat, der hat dich ffilCh v~~standen. 
Pope also warns his e ~itic against too' ~~eat a re~ard for 
langua ge, (3o5, 6): 
Others ~o ~ langua~ e all th9ir care express 
And value books, as wo~en men, ~o r dress. 
~akoL 
In Pope, of conr se, th~ id9as a!"e mo!"e fully -tt::t t Jta•, but th'3 
S 1J.bstance is +;h e sarne in each case. 
!n the fl'&B'J'Ilent •Ans einem Gediehte an den Herrn M • • " 
LessinR treats a subject, ~hich is also treated {though differ-
en tly} b y Pope in his •Essay on Critic ism• --the cornpara ti '7 e 
value of Ancients and Moderns. 
rt ~ ,, 
Der lobt dia Neue .~ nu~, und der lobt n•r die Alten ... 
tr Pope (394 &: 5) a orne fo .~eign wri te~s , some our own despise 
., 
The an~ients only or the modern prize. 
Both writers assert aR a f act that genius is not t he sole 
possession of any one time or pla~g: 
Nein, nein, denn rlie Na tur -,ri !·kt sich stets s elber gJ.eich 
Im Wohlthun stets ge!"eeht, an Ga ben allz ~i t reich. 
and Pope 1. 399 et seq.: 
5. 
"And force that sun but on a part to shine 
Which not alone the southern wit sublimes 
But ripens spirits in cold no~tbe rn climes, 
Which from the first has shone on ages p3st 
Knlights the present, and shall warm the last•. 
Both writers recognise that Genius may manifest itself 
in differlnt Arts and Sciences, ~o genius can embrace every-
thing: 
Nur weil ihr reger Sinn nieht allzeit eins geliebt 
e Ward von der Kunst bald der, bald jen~r Theil geubt. 
and Pope {lines 60, 61): 
One science only will one genius fit 
So vast is art, so narrow human wit. 
Lessing proceeds to investigate the nature of the poetic 
art and its limitations, and he arrives at the following res-
ults: 
?r 
•thr Muster ist Natur, sie in velebten Bildern 
\ 
,. . 
Mit eignen Farben uns, verschonert oft, zu schildern•. 
Pope exp ressed the same idea at more length (1. 70 et seq.): 
Uneri•ing Nature, still divinel7 bright 
One c~ea~ u_~changed and uni~~~al light 
Life, fo~ce, and ~eauty rnust t o all impar t 
At once the source, and end, and test of ~rt. 
But ~easing warns also that th e poe tic art has its limits : 
1tJ Im In~re d~~ Natur d r ing t nie dein Ku ~z e r Blick. 
In both wo rks the Sup -.;·srnaoy of Aristotle's ru~e s is f!On~ested: 
W-rd Aris t:otle nioh t ohne Grund gep r i esen J 
Dem nie sioh di e Na tu r als unte!'!!l Flor r,ewi esen ? 
II 
E1n d1mkler Worte :r:-~ram von Fo!'m und Quali. tat 
I t Was er andre l ehrt und a elbe r nich t vera teh t. 8 , 
and Pope {267, 8): 
Conclndin:r all we!"e d esp erate sots and £'ools 
Who d11rst depart f!"om Aris~otle's ~le s. 
A thi ~ poem 'An d.en Herm Ma.rpu:rg uber die Rege1n d e r 
:, 
Wissenscha~t en zum Vergnugen, ~esond ers der Poesie und ~onkunst 
bears sev e!"al resemblances to Pope's Essay. Th e idea in line 
39, 40: 
• •••.••• und nach erki esten Grunden 
t-
Lern. auch ein . Schu1~r schon des Meisters Fehl9r findenu. 
is also co~tained in Pope's Bssay , 1. 110, 111 : 
7. 
•Bold in th~ practise of rn~staken ~lea 
Pr~sc~ibe, appl y , and call thei r masters fools•. 
Both po e ts notice, as lW'Jll, th~t the sla~riBh a?plica t ion 
or !"nles produces a t enden~y to fill up the li.n9 wi th mere 
patch-wnr ds: 
Lessin~ (127) 
,, , ,, 
KnnstWO!'ter ltlussen da nn der D·m1rn heit Bl osse decken. 
Pope (296) And hide i¥"i t;h 'lrnamen t t he i r want of art. 
In this poero Lessin~ a g ain exp~assP.s t he idea ~ Pope 's 
paraP,raph beginning 
tf 
Oth9rs fo~ lantrua~e all their c a re exp ress .. 
Jl 
in t h e sho~t s~nten~e: 
.. 
't'.h t7n a~ain bo th poets affi!l!l that the great Genius(t}is ahove 
all rules: 
Lessing (1. 1 65,6) Bin Ge ist de r di~ Na t u r zu~ HuR~erg~ ist b ~schlo3s 
Pope !132,3) 
Ist, was er ist, d~rch sich, ~1~ ohne RP- 3eln 
rsross. 
Thus Pegasus a nearer way to take 
May bo'ldly d eviate !'rom the common track. 
8. 
(2) commits fanlts, which are themselves considered beau tifulo 
(1. 173) "Fehlt einst der Hent"c~i n ihm, so sind die Fehler schon " . 
~ 
Pope (l50)"Great 8'!1s so~etimes m.~!" glo~iously offend " o 
Lessing continues his in,restigR tion of the '!alue o f rules 
by considering the mediocre genius; his verdict is that the 
poet made by !'tll~s is only a bungler. 
199 seq. "Allain er wagte nichts, all ein er dachte nie 
n u WD4 tauschte ~r das Ohr mit kUnstlichem Geklimper_ 
Wie nennt Apollo den? Wenn's hoch kommt einen StKmper . 
Auch Dichter kenn'ich gnug die mur die Regel macht. 
Wer diesem Gott nicht dient, ist ihnen in der Acht". 
Compare with this the two following extracts from the Essay 
on Cri ti a ism: 
(1 341) •Her 'loice is all these tuneful fools admire . 
and (1 . 114 & 5) "Some drily plain without inven tiona aid 
Write dull receipts how poems may be made". 
From these com~arisons it a ppears ext~emely p robe ble that 
Lessing was acquainted with the text of Pope's Kssay on Cri t-
icism, and that some of th9 main themes of Pope's poem are 
reflected in these threo fragme~ts. 
Thtrin~ his leipzi~ days Lessing also wro~e for the stag e, 
but the st!rle and choice of subjects in his publishe d WO !"ks 
show no t~~ce of En~lish influence. One point, ho~ev e r, is 
rerna~kable. In th e co~edy "Der Misogyn• Lessin~ called his 
central charat}ter . ,, . Wurnsha tAr --a n~e prol::B. bly deri,red from 
Fl8 tcher's "Woi!la!"l Hate!"" published in lf>07. 
In 1748 Lessin~ forsook th ~ Unive r sity and b e~an ~ pre-
carious li,ring as j ou!"nalis t. His work consis~~d i n writing 
articles on li f;e~ary and oth e ~ subjaot s and in !"evi~winc; 
books. His f irst wo rk of irn~ortance in Berlin was a contri-
'B · tf H. i d A f h d rm-. t " bution t o the e1traae zur 1stor e un u na rne ~s l''ea~ers 
publish~d in 1750. Lessing was no t conten t t hat the rre~man 
conception of 4;he drat!la should be d8~i,red excl11si1fAly fr m Fr9nch 
models, and on~ of his fi~st suggestio~s was tha~ att ention 
should be paid to the Italian, En~lish, Spanish a:"ld Dutch 
' ~ theatres (! ... easing s We~ke h e r au s gegeb\n '!On Hueo Go~ in 
zwanzig Ba nden, Volu.JTJe VI, page 1 4). 
"Wi~ ,i ele kennen die Schaub11hne der I tali ener, Englander, 
Spanier, Hol-lande r? Die einzig~n Franzosen h~t rna~ durch 
h)iufige tJb~~setzun~9n Rich eir;en zu machen gesnc!lt•; and a 
10. 
little later (p. 16): 
"Wir werden besonders ~lrseren Augenrnerk auf das Rnglische un d 
Spanische 'l'hea.ter r•ichten. Sh,f!keapeare, Dryden, Wyche rley, 
Vanblftlgh, Gibb9r, Con6~eve sind Dichter, di e Man fast b e i uns 
I 
nu ~ dem Narn en na"eh kennet, 
, :;\ 
und p.;leichwohl ~Te rdienen sie u ns e re 
\, 
Hoch~chtunB sowo~l a ls die 
t"' 
• j ' 
gepriesenen franzosis chen Dic h t e r • .• 
(. I I I 
Diese s"\md a.lle Mann-ar, di. e zwar eb enso g rosse Fehler als 
I': 
Schonheiten haben, ~oh denen ab~r ein v qrnunfti ger Nachahmer 
()., . ' 
sehr vi19l ~]:;:.e nu·tze r,R,ehen kann•. 
I 
(C ' ' 
'l'he antho~s of the Vo r rede d efinitely s t ate th~i r inten-
.. 
tion of tra~slatin~ ,. wo ~ks from forei~;n literature (p . 1 5 ) : 
•was die ~~1st~~, d ib wir vorlegen wollen, anb~langt , so glauben 
I 
r 
wir una in d~n Stamd gesetzt zu haben, dass wir m1s dem Griech-
1. 
•• 
eschen und Latein!schen, aus dem Franzosiscr en Italienischen, 
. ~ 
~ '1'7'f I 
Enrrlischen, Spanis~hen und Holllmdischen unseftl Les~ !"ll "On uns 
' I j ). 
If , I • "(.(.. Sl 
uberaetz te Stucke 1re·rden "tQ.ef~!n konnen•. 
·~ 
r i I 
Lessi!l~ !r¥ al·rea dy seen that the German cha r a'}t e r was 
.:-
more allied to the En~!ish tban the French, and h e states 




•nas ist g~•iss, wollte der Deutsche in der dramati s chen Poesie 
se·~rietn eignen Naturelle f ol g en, so w{;rde unsere Schaubllhne 
11. 
mehr der englischen als franz6sischen glsichen~o 
The force of this assertion, however, is diminished by the as sum-
ption of the thre e unities by the authors as a matter of course 
(p. 18): 
•nie drei Einh~iten sind auch Schulern ~e~kann~"o 
Apparently the promi3e of translations was never carried out 
~e question naturally arises, "how far was 
Lessing justified in asserting that Shakespeare, Dryden, 
"' . 
..N 
Wycherley, Vanb~~gh. 4bber and Congreve deserved as mu ch 
attention as the French dramatists, that they all had faults 
as great as their beauties but mi ~ht yet be use:!ul for the 
development of t~e Ger.man drama? How far was he justified 
in stating that he was in a position to offer to the public 
translations out of English works? 
An examination of Lessing's dramatic sketches and frag-
rnents dating froM his Leipzig and Be~lin days will show that 
the young journalist was not merely speaking without .knowing 
something of the facts of the ~ase, and that he m~d~ some 
attempt to fulfil his ~romise. Already in his Leipzi g days 
arose the sketch of a play "De; Leiehtgl'aubige• (ein Lustspiel 
« ff ) in fUnf Aufzugen • 
c}.vll/f-' .).,~ t s 
The first eba~ter mentioned i• Woldamar; 
H R ~ 
de' leichtglaubige. His character is to be modelled on that 
W' 
or Sparkisch in Wycherlsy' s Count .r:,r J.ife, and references ars 
made to pp. 5, 11-15. 23-25, 25-28 , 31, 33-36. 46, 53. His 
devoted friend Courtal represents the Harcourt of the English 
Comedye The other characters are a young widow, engaged 
to Woldemar, Lisette, and Johann a servant of Woldemar. An 
outline or the plot follows, and notes are inserted to the 
effect that here and there Wycherley's scenes must be s li gh tl y 
changed. The sketch ends with an ou tl i n e of the cha rac t e r 
of Sparkisch in the English Comedy. 
Another sketch •ne r Vater ein Affe, de r Sohn ein Geck• 
had also an Enelish ori ginal for its lead ing che.racter., 't'he 
character of Lord Freth in Congreve's Dou ble De aler, a nd es-
peoially Scenes 4 and 5 of the first Act, are to f orm the base 
Of the character of Baron von Modischo 
Th•s same play the 'Double Dealer' supplied the mot i ve 
for another sketch •ner Gu t e Mann", of which the exact date 
is much disputed. •' Hugo Goring (introduction to Vol. 5 of 
Lessing's Werk~) places i~ in Lessin~ 's Leipzi~ days 
(p. 6) •so fall~n in Lessin3' s Leipzi~er Studienjahre 1746-8 
Hannibal, Gianp,i !" •• ••• De~ Le ich t glaubi ge, De~ Qu t~ l--fan:1". 
Er ich Schmidt, on the othe!" ha:1d, says: 
• nas schwache Scenar, s,a~sarn ge~enuher den eili ~en und 
ve!"fi tz ten In t!"iguen dAs Ori ginaJ. s, aber irnmer noch v ~ !,wickel t 
1. ~d In Be~lin nicht allzu lana.,e '!Or •t~ iss Sara Sa~pson" g enug. w _ t., 
I 
'flnt 
~s~anden sein• ••••• . 
!tis unnecessar~r t o gi,.re the plot of " Der Gute Mann" in 
detail, bnt the position is bri':tfly this: Flora T!·i ffel a nd 
Valer are in love wi t h ea~h oth~~. 1'hir:1ant also i s i n lo~re 
with Flo ::·a a !'ld has d eserted his fo~1!le.r sweethe~rt O:,rn thia. Bytaid 
of t he rna id Lisette he has been introdu ced to He r r T~iffel's 
house and h as tried to ~e~ into ths ~ood books of Fl ora' s 
stepmother. But i n the end Cyn ":hia, who has b een dis P:1J ised 
th!"oughout as Phylander, ~nd Thirnant are .reconc i l ed, while 
Valer and ~lora a rA enRaRed with the consent of the pa r ents. 
The followin~ P-X~~cts f~m th~ sketch ~ill show Lessin~• s 
indeb tedness to Congreve: 
14. 
p. 129. 
Actus Secundus. S~. p~. T~iffel unrl die Frau Triff81. Siehe 
die vierte Szane des zwei ten Aufzugs irn Double Deal~r. Sz II 
Flora und '.'ale,!-. Ebendaselbst p. 33 ••• Sz III valer und 14'rau 
(.. et • 
Triffel siehe d9-r ftinfte Szene des zweiten Akts • • . .•• . • . sz v. 
Phylander, d~e Frau Tr iff el . Eine v ~rliebte Sz ene, in welcher 
sich diP; F':"au '17r-iffel Behr blossgi bt und in der- dasj eni tP 
vorkornmt was in de!" ri1nrten Szene des cCr itten Akts '9 rzahlt 
wi!"d, p. 47. 
Sz V! ••. siahe die dritte Sz ene des viertin Akts p. 51 •••.• 
c c. 
• •• Actus Tertius Sz II Sieha die sechst P. Sz ene d 9s dri!!!en Akts P· 4c 
III Siehe die si ~bente Szene des • • p. 50 
IV Siehe die achte Sz ene ~es " p. 50 
Actus Quartus Sz. pr. Sieh9 die zweite Szene des v ierten Akts p. 59 
Sa.II Si ehe die dritte Sz ene d9s vi e~ ten Akts p.5l 
Sa& V Sfthe di e achte Sz ene d es ,, ie .rten Akts p.68 
Sz.Y! Siebe di e nmtnte Sz en e d es v i srt en Akts p .68 
sz.VII Siehe die zehnte Sz ene ebendaselbs~ p. 69 
15. 
A<:tus Qn intus Sz. III Siehe die siebente Szene des vie~te~ Akts p . 67 
0 • • 0 
• r "\ • '' .. Sz.IV.oihre Verb ln..~dung w1!"d bestatlgt, und d er 
Vater hat mit seiner Tochter die Szene, die Sir Paul i n de r 
aritten Szene des viertens Akts Po 61 mit dar Cynthia hat . 
Very important for Lessing's acquintance with English 
Literature was the translation by Mylius of \Tol ts.i re' s "Let tres 
Anglaises•, which appeared i n the "Beit~ge"o Voltai r e's 
views on English literature may be judged from the fact that 
Pope receives unstinted p raise; Addison 8 s "Cato" is praised as 
the only real tragedy in Engl ish; Shakespeare receives a full 
share of critic ism; for Voltaire could not be s ympa the ti c 
with such an unfettered genius. The rum of Voltaire's judg-
ment was that the English had onl ~, been capable of produ cing 
i rregula~ beauties& Such a work cannot have failed to 
ha,re influenced '!.essing, wbo probably was not in a position to 
judge for himselfo 
Erich Schmidt (Lessing Velo I, p. 16 7) says: 
"A L II ber auch essing kannte 1749, von Shakespeare hochtens den 
Jul ius Caesar in der unkenntlic~en Alexandrine~bersetzung 
1 6.· 
des Herren '.ron BO!'"ck, tl.be r Sha~~speare u nd "Niederum T!lit 3es-
,, 
chaankung ~uf ~ulius Caesar nur einen nicht wa!~en nicht 
kalten Aufsatz S~hlegels. 
Voltaire's opinions on t he English Com9dy mns t also ha'tre 
been of inte!'"est t o LessinR. Con~!'"ev e esp eci~lly was hi .~ly 
pra isod b y the Frenchman as ex f! eedin o;l y wi t ty and re~lar. 
Wyche ~1 ey ~nd 1.Tanb rtl ~Jh aJ so ob t"lin9d a measure of ·':l :>P !'01181, 
bu t Otway was ~e~erely c riti~ised. 
In an e ssRY on t h~ ~i fe and Wo~ks of Plau tus Lessin g men-
t ions DrydP.n's •'t'he two Sosias" .q.s F.m .i.l'Tli tatio!l of "Amphi truo•. 
The Articles in •Nerteste au s dem Re i ch e d e s Witzes 1751• 
contain tw0 refe!.'en~F38 to EnP"li sh ~i t e ra tn re: 
p .. 174: 
• Di e His to!'"i e dgr Schildbu r·g~.!" wi rd imrne r noch gel '3s en, ob 
man ~le ich Cl a riss en hat•. 
'fh is is doubtless a !"efe .ron~ e t. o Ri chardson' s C:!.s.rissa, the 
P r ais e s of wh i '! .t. Lessing was ne,re r tired of si!'lg ing. 
p . 1 77: 
"Viell~inht ist die epische Dichtkunst in En ~land ~l;cklicher9 
17. 
Noch bewundert es seinen Leonidas, e in We r k, dessen Sehonheite..tJ 
, •' ~ ,., 
sich einern freien En~lnnder i n einer Vergrosse~~ns ze1gen rnussen, 
worinne si e wenigst ans kein zum dienen geborner Franzose zu 
,, ... 
fuhl~n fahig ist. In niesem Jahr~ abe r hRt es unter dem Titel 
.e 
Scribl eri~de ein neu~s k0misches Heldengedichte erhal ten, 
welehes volle~ ~~sp~nglichen Witzes ist.De~ Held ~eisat Ser~b-
1 e.!WU.B, ein Gelehrt Gl r, in d e ssHn Pe!'son d s r Dichte!· die unnu tzen 
e., 
Un~arnehmungen ds r Studi ert9n Don Q.uixotes unnaehahmlich rach-
• A ~h·lich gemacht. E r hat iib a"all des fJe i"'rantes ~rC;tsthafte rt 
zu schs rzen, genl\u beibehal ter- 'lnd sie niemals I!li t dem droll-
i gen abgewechs'll~, wel~her V-9 ~mischung zwar vielfn gB:fallt, 
T 
in d er lat abe!" ~in Fehler ist •.•• " 
'lb ~n f ollows a su..~ary of th~ f irst l:'ook of the Poem. 
'\'he nP,xt w.rttin~s of !.essinrr in point of tinJe P. re his con-
tr-ibutions to 'r;h~ BerJ.inis0he Ze i ~ung and the "Vossisc:he Zeit-
rl unr; • 
Fo!• the sa.k9 of ~on'f r:mit!.r ... :: e, I proposed to consid e r brief-
l y his theolop:ica l con t ributio~.B as fa ~: a s the ··; r;')n':le!"~l F.ng-
lish !.i terat•.1r·e and 'th f:}n pass on to the l i terar!r r ev iews .. 
18. 
The theo1orr ic:ll ~eviews d~ t e from 1751 to 1755. A ~hanl3e ref-
erenoe h~re and there ~eveals Lessing's acquainta nc e wi th 
th~ 0hief En o-l:!.sh th'3olop:i0al writP,rs of the pl!"e vious ~enera-
t icn. I n 1751 John Flavel Tillo tson, Marsham, Prideaux, 
Vodwell. Collins • P.:ir,rish, Whis ton, Lytt l e ton and warbu!"ton 
are ~11 mentioned. Of these Fl;;t,rel, \.:~arsham, P r 5. de.aux, 
Dodwell , Whistnn are ~~ralv ~~nti 0n9d hy name . As f Ar As 
Lv~tltJ ton j_s conce~ned, there i s a re,r i ev of a transla t ion o f 
h is • R13mark s on the :Jonv e2·aion and Apostl e s h ip o f S t. ?aul". 
~ill otson is praised fo ~ th inkin" of P!"~~ t icul rel i ~ion and 
n o t ente ring on frui t l93S controve~sies. Of Collins, Lessing 
s ays (July 24th, 1751 ) : 
" "D~ r e.~dre h a t :tn s e inBn b 9kann ~~n Sohriften a11e 1-.Juchs t ab -
lir! hP-n W'e isaatrln~en gPl cm.rr,nl3t u.nd zu be tTeis en ~eglaubt,uas~ 
().1 
die ~r "Srmeinte ~.:·flillun~ b1oss auf einer ~.re !"hlu.mten BedP.~tung 
~ 
b€'Y"'4P •. 
Of lVP.rbu:."tOn (NO"'• 30th, 1751) : 
II 
"TTnser Enrdander n nt P. rsucht diese '~aterie mi t e iner Grund-
lichkei t, die rn1in in der{Sleichen Schriften seiner I.Rndsleu te 
19. 
h Oh +- ist ~-~holt alle"i aus den ersten 4uellen•. sc on r,ew n~ - • ~ ~ ~ 
In a review of Octob er. 13th, 1753 Lessing praises Whis t on 
in the fol~.owin~ wo!'dS: 
" •• •• und hi.~1 .. ans entst~cl di 9ses Werk, lVel ches auch noah e.ls 
.. 
d enn. wann ~an d"r Wel ~we ishe i t l :5ngs t wied ~ r e:n e neue Fo .~e 
e i n \TonUIT'eP:f d a r mens chlictan Soharf'sinn-
On ne c.e~b~~ ,1. t h , 1753 John Wi clif is ;nern ioned. 
I.assinP-; exp y-essed t he f o1.lowin;:r view ~1! John L ti l ands 
"Deis 1.- i .-~ a.1 W .~i ters" {Nnv. 1 ·1 th, 1754. ) : 
"Di e s us is t 11!ed(; r das einzi ge n och das r-:.rste We !•k, 
W"J 
in WP,lches 
n Lel and (s i~h) a.ls einen s~Jhaf'f'sinni gen und unpart ..... eiischen 
'-' 
.. 
{, ~ Verteldi&;G? .~ de~ :Cris l':lf ·~hen ReJ. iglr)n 3ezeig t n3- t ..... " 
In addit5.on t o th ie, , Steph en '?'o rd , Joh n Jo 1:·tin {Chu :-c h Hi story) 
are r~en t.io:1 ed i n ~~nnec t.ior-1 wi~.h Gerrn ~-4n trans lationa of so1l'le 
of' tt.~ i !: ' wo rks. 
'l'hn '~ 0 r>e f' ,~ •····rlr• P <" 
....J -....., - , - '~ v v v s ~ ~v a to indi ca te tha~ L~sain~ was well 
V '~ : ·~ ed i n the ia~,as o-<=_" ... h e thPO,o · :.. .. . - ~ . a J. ans 
-·· 7 
wh om h~ ~~ ~a the!. .. h:t d 
also hi ~hl :: ~s teemed. 
20. 
Mo~e impo~tant, ho';Vever, arA Lessin" 's lite rary re'riews 
PR '"''" ;el{lE 
· i n the ~~ Zei t11ng during t he peri od 1751-55 . These 
articles r e,.real bo th the e xten t and nature of LessinP' ' s a'!-
quaintance with Rn"'lish Literature and also his vie¥s on that 
subject. It is worthy of note that before 1753 references to 
En~lish Litera~ure are ~are and unimpor tant. It is o nly in 
acco~dance ~ith ~xp~cta tion that pope should be mention ed with 
considerable p~ise in diffe rent articles . 
In a review on a book entitl~d usieg des tiebes~ott~s 
eine Nachahmun~ des Ptopischen Locken r aubes 1753" Les s i np; 
writes •Dieses Komische HeldenRedicht b esteht aus v ier Ges-
fl 
angen und ~s ist schon ei!l s ehr {ru tes Vornrthe i1 fur den Ve r -
rasser dass er niemand p;erin~Ye !"rn als eine""'~ Pope nachei f e.:·t ". 
On .July 5th, 1753 Lessin!?; has under review a French trans -
la~ion of Pope's letters, 'Lett res choisies de Pope sur 
differents sutets de Horale et de litterature tradui tes de 
l'Anglais par N. Genet'. He takes sno the r oppo rtuni tv of 
expressing his admiration for the au thor of hi<> st'.1dent days.: 
"' €'-
"Was schon den NRmen Pope ~hrt, ist der Aufrnerks_ amk-.t 
21. 
f f 
aller Lese~ von Geschmack wurdig. wenn man ihn aus seinen 
•• Gedichten als einen Geist kennt, welcher auch bei der mass-
(., 
tfgsten Anstrengung unsere Bewunderung erweckt, so wil'"Cl man 
in seinen Briefen eben diasen Geist, obgleich ofters in einer 
It 
"" ~ gelassenern Wi :[6kung, rni t Verguagen wieder :finden. In seinen 
Gedichten ist er der verschbnerte Pope und in seinen Briefen 
der wahre. Pope war nichts weniger als dieses und sein 
n, ... 
Brief an den jungern Racine ist Bekennt~sses genug dass er 
II 
alle freigeisterliche Satze, welohe man in seinem System 
finden wollte verabsoheute•. 
Ano th~r woJ•k by Pope shares Lessing's praise-- th& poem 
•Abelard and Eloise•, or which he says (April 15th, 1755): 
•nas b~eigetUgte Gedioht von Alexander Pope ist allezeit 
rUr ein Meisterstuck in seiner Art erkannt worden•. 
Finally, a translation of •January and May• was reviewed 
by Lessing on Nov9mber 15th, 175~: 
•Dieses St~ek ist einer von den ersten Versuchen des englis~en 
Dich ters, die :F'rucht eines Altars, in. welcmm man noah hi cht 
w 
w~sste, dass er sich bis an die Seite des Homers schwingen und 
22. 
in s~hweren Ha~onien die lYe~e Got tes ge t;en den Mensch en 
rechtfertieen ~~~de. Es ist eine Erzahlung, wia m~n sie 
n unP,efah~ in darn Decame~on d es Boccacio oder be1. ein~m Fon-
taine zu suchen pflegt, mit einam Wo~te eine Hahnr~ ihis-
to~chen •••••••••• Pop~ W3r an Pildern. Charakt e rn, an Mo ~al, 
an allen Reizen des AuAd"lcks so ~eich, dass c r von di es~n 
al} ~n auch das sch'bns te an dern kl-:lins ten Gegenst ande 'T 8 !"3~h-
wenden konnte. S . 1 " . f 1 o~a .... as ~~as (}h~n ~n ass t e r "}S n1 ~h t eh en, 
und er erh~bt s .c.eine K1. einigkP,iten au f di~ Stelzen des Held-
~ en~edichts ~ so wie man einem Zwe~ge den An.ug eines ~ies~n 
0 ,, 
~iht urn ihn dest' lacherlicher zu Machen." 
~is work was published in 1709 and is a Moder~ adapta-
t ion of th~ •Merchant's Tal e " in th e Cante r burv TalP,s. Less-
in~ s eems to be unawarP- i>f t his fact, whic h perhaps e xplains 
why t he poem reads like a tal -3 t>f Boccacio--a n au tho!" ~rea tl Y 
used b y Ch~ucer. 
An ex~mination of these c ri ti 0isrns of Pope will sho~ that 
fnndamen tally :r..~easin ~ was still an !idhe r ent t o t h e French sc hool 
or C!"iticism. A ~ipe .~ud~ent f o !"l!led ac~ordi n '1" to En rrlish 
23. 
notions would ~ e ~ta inl y not class Horner ann Pope to g~ther and 
th~ only r~vii~w, which assi ~~ reas0ns fo~ Les sin~•s admira -
tion, praises tlsp e eiall y the a~ tifi c i al side of ~"le wo rire. 
While Pope ~eld such a hi ~h pace mJongst th~ •Poe ts" in 
Lessing's ~s tiMa tion, ~!1ere was one Er..R:l ish a-:.1 thor who for him 
r~pre sented the ~reatest novellist of ~he WQ!"ld {to jndrre :from 
the ''~rious ex!>ressions of !.essinR' s opinion of him) a nd that 
•_, 
was Richardson, t h e author of "ClarissaH, "Charles ~ rand.-nn " 
a nd "Pamela". In a r~~riew of the Ad" t~n tures nf Ect11.ra rd Wall-
don (Dec 19th, 1752) L~ssinP" m.~n tiona Ric r.ardson as t he hie;h-
est ideal ~or a no,relliB t, an opinion ernphas ised in subsequent 
r e,riews. 
The followin~ a~ extracts f~m reYiews on Richaros0n's 
"May 9th, 1754- Gesc"lieh t s des Herrn 1.a rl G ~andisons i n 
ein~r Folg~ '10"1. Briefen en two rf~n, von dem '!erf as s e!'" d~_-:-
~.J e Pamela und ClaS'issen- a us dem En rrlisehen uberse tz t I r und 
, 
IIer Band • •• . •• • Dieser Ti tel enth~lt alles, was man zur 
Anp rP,i sung eines neuen Rornans sap;en kann, der nichts weni p: e r 
24. 
als eine blosse Ergetznn~ zu seiner vornehm~sten Absicht hat 
e 
Bin vtel tdlerer Zweck ist von je herder Gegenstand d~s unt-
errichtenden Richardson ~awesen, dessen schonem Geiste rna~ es 
zu dankan hat, d'lss M:ln die scha rftste Mo!."al i!l seinen Schrif' t e!l, 
mit so vial reizAnden Blurnen ausgeschnutckt findet . Die erste 
S 1 . rl l . arnn.~ung se1ne~ erzah ~nden Brlefe, Pamela beti tel t, zeiRte 
die Schon:heit und das vorzhglich Erhare ne der Tugend in einern 
unschuldig~n und unausgeputzt9n Ge~Ate, nebst ~er Re l ohnung, 
,, 
welehe die schntzende 'l.ro~sicht de rselb~n oft a1.lC~ in d ieeer.1 
Leben widerfah~en lasst. Die zweite Samrnlung, d~ren Auf-
"".... " ,, .. 
a.uu.rift Clarissa h~iss~, enthalt betrubtere Vo rfalle . Gegen-
,, 
wa~t.ige d!•i tte Sarnmlnne endli ~h legt der Welt di ,~ Absch ild-
'1"'\.V 
entng und die Begebenh~iten eines wahrhaftig redlichen Mannes 
vor. Das ist de~ Hauptinhalt di~ser ersten zw~i and d e r 
q K naehfolg endan Banda, d Ar aber duroh die ve!"schi.eden-'3n o.:-~0s-
ponden ten, wel~he, meis ten teils junge Frauenzirnmer 'ton BU ter 
Erziehung und l!luntrer G!Jmutsart aindJ so rranni gfalti~ und 
angenehm g~maoht wird, dass der Leser ~bo ~all fortg grissen 
wi .rd und sich f~ ~ nichts als dem Beschluss f urchtet, den man 
25 . 
in tansend a.ndern Romanen s~hon a11f de~ e~sten Seite zn -min-
tl/ II 
schen a~fangt". 
On the 8th of Octob9r of the same year appea red a review 
U> 
of the 3rd volume of Charles lirandaon in the German transla-
tion. LP,ss inp; w ri tea: 
•Han m11ss die erste!1 "~'eile di eser Ges0hi0hte nicht t;e19sen 
haben.wenn man auf die Fortsetzung derselben nicht ausse ~st 
I 
begieri~ ist • ••••.• Das Mei ste ~st~ck des Richardson sol lte 
• • 'r?".t " 7'nl b1ll1" allen ande~ Buchem dieser Art di~ Leser entziehen und 
•i~ hoffen auch, dass es geschehen werde , wen~ andere die in 
allen ih~en Reizungen geschilde~te ~1~end noch f ahig ist,die 
Menschen fU~ sich einzunehmen. 
On th e 27th of Harch, 1755, Lessin,": discusses the fifth 
1tOlUJ'I'le of ~h~ s!lrne no,rel ! 
•niP,ser Band dea ohne ZNeifel lehrreichsten We r ks in seiner 
Art iat un~emein ~h~end,Di e Geschichte desselben betrifft die 
Wi ede~erstellun~ der Grafin Clernentina, di e ~an i n den vor~ 
.. 
igen E~nden hat kennan lernen. 
ti 
Wenn es auch wahr ware, dass 
ihr Charakter u laerhaupt ein wenig nnnaturlich sein s0ll tef so 
?.6. 
ist ardoch in sainen Te ilen mit so viel Kunst und Wahrheit 
geschildert, dass er un t er diejenigen Phantasiebil de!' ~eh&ret 
di~ ma d · r 
- n en s tel en und .tro~.k.n9n Nachschilde!U.'lefln der Na tur 
mit nllem Reahte vo~ieht . Der Handel rni t di 9se ~ En thnsias-
· ~ I . II 
tin s~esstrl~h dem Wu nsche de~ Leser fu~ ein anders Frauen-
,, 
Zit!lmer welflhes r;leich ~!lfF.~,ngs ?ine so VO!'Zu15liohe Ro l le 
spielte, dass die Rol led'-"~ Ol~entina ni ~hts als nu!· e i n e 
Zwai te sein konn te, vollkonune n g~n1ras s. So be g i e ~ig , als man 
auf d i osen Band gewesan is t , eben so be gi erig ~nd no~h be~­
le.!"iee r wi~ rn~n auf di9 beiden ~tckstandi{er ~erden". 
t G US ' ' A book en+..itled Edward Gr~nd.a:ion's Geschi'!hte i n Gorlitz 
wa s ~evi ewed on Hay 29th, 1755, Rnd the t i t le of i t indue ed 
Lessing !O sing aga i n ~ha prais es of th~ novel "Charles Gran-
dison• of Richardson: 
•na r name GrRnaiaon wird an ~i~~ r Geschich t e denken l asse n , 
. 
v " ,, f. ~n welcher die ~1nst i~~e grosste Starke angewand¥ hat, das 
II 
menschlichfi He~ auf a llen Seiten zu !'Uhren. urn es du!'Ch 
diese Rllhrangen zu bessern". 
Aga in i~ fittackin~ m~diocre w~iters he says (July 19th, 17 55: 
27. 
•wenn die Ronanachreiher we lche ke ine Richa~sons sind doch 
n".l!' i".nle!~ au f die ":"ug9nd 'Terzicht thun wollten". 
Pi e}ding, also, is spok13n of in t erms of P!'ais e in a 
revi9W Of the n onel "The StO!"y o_~ Hios Elisa ... ,e -t:h ~ ~ ""' ~ - '!'h0ur;h ~l ess !J 
of whi r;h fon r 7Ja _, ·ts w c~ ~t:J t .::•f4nsl ::. ted 1· ~ 17'"'4. o 1'\ 
- a oJ n .,c t obe r 3rd., 
1751 , L~ssin~ writes : 
"Etn Roman rl~=Js bo _~!1...-ten p · , d ' · " \;" '" ..... u.~ , _ J· J. e . . · ln~s vt l :>:-d W0dG r nnub •Jrs e tzt 
nouh unp;el.t:tstin blei b ,:;n. I>icse!· S 0hrif ts te 1 l~:;: r a'3hein ~ an 
Erfind-::ln p;en, an Schi:ld-::.!.''l:t ng&n und Einfallen unersch~pfli'!h 
zu sein. I i . tl mrner r. e 1ne .r Sphaz-e und dennoch il'Ylrner n'3u zu 
bl ~i hen, is t nur das -;.rn _~ -~ech t e inds sahr fl~Oss~n Gerli es. In 
,, . . ., . l der ~egenwartl~er nes~hlchte d~r F raule 1n ~hou ~ht ~ss ha t e r 
vorneht!llich z e igen wolJ.~n~ d a.ss ni ~ht so ~r i el F.r-auenzimmer 
,, 
du!"eh Lieb~ als d1.lrch ~lt~lkeit ~1nglucklich werden und dass 
difl 'Fehlsr, deren sl c!l d a a sc:1one Gesch1 ,3cnt biswe ilen schuldi g 
m3.cht, er6ast~ntt=tils mAhr aus unb ~dachtsamkeit als aus e iner 
l as terh!:iften ~ei~ng h~r!'"t1hren • ••..•• " 
In this re,rie!f LessinR h as coll\r"'itted an e!'ror doubtl ess under 
II 
th e influence of th'3 titl e of the hook "Geschichte d1~s F~auleins 
28. 
.., 
Elizabeth 'l'honro;h tl ess v on del!l ''a!"f.ass c!' der Be {;~fenhei t en des 
Thomas .r ones b ~s ch ri e b P.!l". 
Le ssinp; tvas corre c t in asc .ribinr.; th e aq t ho!"ship of ToM ,To$es 
to v:t.elding, but the oth~ !" book •Miss Bets y 1'houf"'htl ess" is 
I 
the 1YOfk of Mrs. 'H eywood, who wro t; e a lso the •,..o ~tunate Fonnd-
1 
The e.:-ro:c prm!es that 
I 
Lessinp was unaware ·of the a ctua l au~ho !"ship of the book. This 
is· v er-y impor-tant as throwinB li ,;l-lt on the ext~nt of T~es 3 inp-'s 
knowl ~dRe of En~li)s h !.ite rat;ur.e, for only t h ..:·nup-h such er!·ors 
' 
can ~ure lirni ts b~ fixed t o h is knowled~e. Uis takes o.!:' t hi s 
nature a!"e rare in LessinR' s w0~ks , but the i .!· e xis t en~e p.ro,!e 
that he lfas not an inf'all i ble a11 tho ri t y on En.~li sh ! .. i t e r·a t ure at 
th is time. 
Smollett was not so fo r tuna te a s the supposed ;t'ieldin ~ 
i n the t!·eab'nent he r e c eived f r om Lessing . His "Ad,en !nres 
or Roderic)c Rand()!!!•, t o whic h !.eas i ng as~ ribes no a·l tho r, 
wer-e published i n the same y ear as " Clar issa• , 1748. From the 
t hird edition n t ranslBtion of th,~ !'i ~st pa !·t ~as made and 
date d 1755, thourrh Les s i ng ?evi~~ed ~t on Nov~mber 5 th, 1754: 
•xs w~~e zu viel Nachsich t, wenn man da.s Vo r.urt~il we lches 
29. 
die en~rlische Rornane f{~!' si~h haben, 
auch diesen Becreben-
heit~n wolJ.te zu ~te kor.mlen lassen. Ihr Ve~fasse~ ist weder 
ein Richa.cdson noch ein Fieldl.n'!. · t · s 
r - , 1r 1~ e1n Chriftste119r, 
wie man sie bei den Deutschen ~nd Pranzos en 1·n de~ 
..!.- ~~enRe a ntriff t. 
Er ~eat~ht dass e~ sich b~aonde~s den Ha !'~ T 
- _. f: sage znm Hns te r 
crewlihl t hR.he, d e s sen Gil Blas wohl e in He is t r~ rs tuck d es kom· 
isch~n Romans bl~iben wi~. Aber wie wait is t er u nter ihm 
~eblieben. 
. ,, 
Es mnsste sehr W1lnderbar zu~ehen,wenn d'3utsch.e 
Leser von Geschmac' a n den S~huls trei~hen, a n d en Bordellhi .g t-
oris0hen, an den Eale e reien und ~n den Schiffsabenteuern 
eb~nsoviel Wohln~fal1 en finden 3nllten, als das en~lische 
p~ ~ 
- obeJ. da.ran muss ~efunden h~l:lsn , der be !"ei ts d!"ei Auf_.. gaben 
da'!on nnte :- si~.h ~eteilet hat. Am Ende dieses Te ils findet 
man den He1d i~ 3ehr rn!ssliGhen U~& anden, so dass e r den 
v e~£'weif~::lten S~hluss fasst zu ste r ben. Han darf sich a ber 
'-
ni~ht banrre se).n lassen, ·ve il e r noch d~!'l 'weit;en Tail g~s -
chrieben hat, den man hoffen t 1.if!h wohl auch ·pald deu ts~h zu 
lesen feko~en wird. 
'l'he prognostication, contained in the last sen~en~e, 
l h t la t: 1. On app oar Ad ...1.~ ::!_ '.' in the fi !'$ t proved correct, anc t P, ra!1s. .. ... - o...u J 
30. 
h~lf of th~ next year, but f~iled to ~ed~em in an v ~ay the 
reputation of the book, Ha y 5th, 17 55: 
• • • ••• An E r findungskraf t ~a~ es d er:1 Verfasser ni~!h t gefehlt 
haben,denn auf eine~ Se ite •on ihrn kommt oft rn~h~ ~cschichte 
als h~i and e rn seiner !andsl~ute auf hund~ rt Sei t en.Und doch 
ist er ihn'3n d e swegen so weni R 'TOrz,.lzi ehen dass man. •rie1mP.h r 
•• 
sein Buch nnte .~ die f~st unnu tz en Bu che r in ihre r Art r e c hnen 
• muss, wel~he zwa~ das Gedachtnis mit rnannigfaltigen Eegeben-
v 
h e i ten 11lbe~h~uf'en und MUss+~e T~eser a u f e ini g e Stunden b-;s -
fl ch~ftigen, dam Ge ista abe ~ wader zu nutz1iGhan Eetrachtung en 
noGh dern He~a zu ~ten Entschliessun~en GH1agenheit Raben•. 
That Lessinp- had a fai !' knowl ed R;e of En:~lis h Lit e r-aturil 
i s p r"oved hv th~ fal!t i;hat he r9 CO~nisert the F~~!1Gh wor-k of 
Crebi11on "Lea h~ureuK Orphe1iis histoire imit~e d e l'an~lais• 
as an imita t i on of the Fo>:"tunate Foundlin0s: 
F eb rnary 2 5 th, 1755: 
"Die en crlische TTrsc h rift dieses Romans heisst "The Fortmate 
Z ~R.E tMRJ. 
Fo1lndlings" und ist in sehr kn!"Zer f~it,. rred~ckt wn::oden" . 
1 t ' d mh~ WO':'"k It is to he no ti c e d tha.t no a,_1tho:- s m~n ., l'J''H~. l -
31. 
is b y th e same Mrs. He ~rwood who wrote •Miss Betsy Thou,cthtless" 
which Lessin~ asc ~i hed to Fielding. It is of interest t 0 
noi;ice h i s rema~ks on this book. He oont inuas: 
•Allein dieser g~schwinde Abg~ng ist e i n S9hr zweid~utige~ 
Beweis von seine _~ Gute . ...ctie man wait sichr9r d :lraus schli e ssan 
wi o:·d, dass der j ~n~ere He r!~ C r~billon sioh dil3 ~1tlhe p.:enol'!lmen 
e.v 
hat ihn umzuarb~t~n. . ,. Wi e v~el 1.'eranderun~en e !" bei di~s~r 
1/ 
wahrhehrnen konnen, wel0he ihn in der G~nds~ ' ra r. ~~ n i ch t gelesen 
h aben, wenn sie ~ur sonst da.a e ncrlische Genie e in w ~ni g kenn~n". 
'l'his reads ,,ery much l:'..ke a cl~iJ'Yl to have r '3a d the Sn rrlish 
ori rrinal , yet here a gain Lessing com"!lits a sli l!.'h~ e .!"· ~·o r. Th e 
t i tl ~ of th~ b ?ok is the Fo!·tnn.at e F ou ndli np.;--in t h e sin~llar--
wh ~ reas Lessin g , apparently l ~d astray b;r the ~r~n~/:1 ti t le 
wh i oh i s i ?t th~ 11lur~l "Les Heureux Or phelins". 'rhis mi[Jtake 
is, howe,re::-, a ve r:-y sl Lrth t one. 
Th ere are se,.reral other En t!lish no,rels t he trans lation 
of which come under Les3in~' s re"iaw. DecerJl:::£ r 19 th, 1752, 
Pe~en=._he(ten Eduard Wallson's, e i.nes Englande rs ; aus dem ~n,c;-
lischen i.1berset;z1: ErstAs Buch Anno 1752, was c!"iticised . 
32. 
The au tho~ is no~ l"l~n t:!.oned, and I h~ e be en 11nable to t~ace 
the book. I ha'r~ Q'lO ted ·the fi ! 'S t ~~ art of t.h_i s ....... u·1· e-
- .lCJ n, 
which s t yl ~s the b ook as beinR a book inferi O:r' t o Cl a rissa bn t 
above the common 1 e 'rel. He ~on t inu es : 
"Si e werd9n darinne dRs !.e bl3n e ine!" Henschen Yon gu te r Gebu r t 
finden, wtlcher durch die hliufir,en Ungl{lcksf~lle seiner Mut t ar ' 
so wei t zu~ckgekornrn~n, dass 8 !'' sein B~ot in He.::-~endiens ten 
--
.... 
such~n musssn. !)ie Abenteue r die ihm darinne 'TO rP.estossen, 
sind oft s ehr trf\urig nnd oft s ehr lus t i g und s~heinen in 
e.<: " sowut dern rnens~hlichen Leben ganz ahnlich. DP.~ Lesa r wird 
ihn zum Schlusse di eses Te ils no~h als Badienten v e ~lass~n, 
e r wi~d ab~r anch hoffentlich rne r.ken, dass der Auto~ Hiene 
maeh t, i hn i n ner Ports e tzung ••ne gross~e !tl1~ s pi elen zu 
lassen. • 
p ein~ unable t o trace ~~e b 0ok, I am no ! in~ position t~ 
''e ~ify this d ese ~ip tion. 
0n Se rtemrye!" 12th, 1754, Lessin~ had t o review the bo ok 
dated 1755 enti t l ed •Begebenh eit t3n des ~~ylo~ Ki nP;ston 'ron 
II 
ihrn selbst bes~hrieben. Au s dem En~lischen ub qrset3t". He 
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g i,,es a description of the Main th~ead of the stor~r, whi~h it 
is unnecessary to quote a s I haye b een unabl~ to trace the 
book. The r91Ti ew ends : 
"Die Begenenheiten en4;!lalten tlberall eine (Su ta Horal, dsr 
Kno t en is t an einander hang end und die Aufloennp.: nnerwa~te t 
und lehrrei ch. • II D1e schone Sch re iba~t g ibt de~ Schrift au~h 
im Deu tschen einen \'o~ug". 
Despi t e th~se quali t ieR the w0rk is appa rently u!lkn0wn e ·.ren 
by name to modP.~n writers on li te~ature ! 
January 30~h, 1755: "Begebenh e itAn e ines sich selbst Unbt;lk-
.,. 
annten. Aus d ern EnRlis~hen uberaetzt" . 
Th e o M. ;!inal of this lYO!"k I h.r~v e aJ. to~e t her· f a i l~d to 
t raee, but Lessing's rAmarks a re 'lf/O rth quoting as ahowi DR that 
he was not in f 1vour of transplant ing the wholg of En ~lish 
Li t~rature wi thout reaa!"d to th':l quality into Germcry, but th'lt 
it was only the m~sterpieces whi~h were of value • 
•• 
"Wenn do~h diose sich selbst Unbekannt e die Gutigke it gehabt 
,, .. 
r att6 und ~tch der Welt unbek~nnt geblieben ware •.••. is t es 
,, 
e rlaubt weil Richa rdson und Fi eldin~ ein RU tes 1.'orurteil fur 
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di e ~nglis~he llomane e .~eckt haben dass rnan uns all~n Schund 
aus dieser Spmche aufzud~inge~ such t•? 
'rh~ same opinion is expressRd on Autnlst 9th, 1755 on 
th~ nccaaion of a revi~~ of "Das Kartenblatt aus dem Englischen 
H 
ubarse tz t": 
ES 
•Man hat es sehon langst gewusst d~ss~eine s~hlechte Gene,rer 
de. 
Uhr sein k$.\nn, obg l ei ch London by,_ daranf g9s to chen is t. 
Aber dass scheint man nicht wissen zu woll en, dass di e Wo r te: 
.. 
aus dem Enrrlisch9n ube~setz t, w~an sie auch ke lne Unwah1•hei t 
enthalten, in Ansehung der G~ te des Werks noch ein weit ger-
inP,e~a Gewahrleistung sind. Wir sind die gutherzi B9n Deuts-
c h en, das ist ~anz ~ewiss. Das Gu te der A,1s l ander r;efall t 
uns, und zur Dankbarkeit lassen air uns auch dRs El<indste, 
was sie ha~en, eefallen •••.• Es is~ nioht zu 19ugnen, d ~s der 
VerfRsser nicht ein Haufen schnurri Rea Zeug dabei anbrincren 
sol J te. Der 'humor' wird auch in den Schlecht esten En~lis-
e. . 
d .oa_!9 f ehlGn, ~benso wenlg, chen PncheM dieser Art ni oh t ganz n n 
~ h Schart eke finden wi !~, als rnan eine dergleichen franzoaisc e 
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q i e ~anzlioh ohne ~out gesc~ri eb6n w~ re . Al Jein sollten wir 
nich t d i e Skri ben t ~n ana b ~i den Na t ionen rni t ".'e ~ach tung ansehen. 
die weite !:~ n i ch ts al s 'h,,rno r ' ode~ waiter ni~h ts als ' t!ou ~ ' 
ha hen "? 
r!~O -dR Y thi 8 h ook s eems t o h~ve Shtire d th~ fa t~ Of t he book 
p :rev i ous1 ~' Men ti on ed--it h.qs !l3SSed f rom h.1. rna n knowledge . 
't'!'l e s a no,re l s are ~he chi e~ Engl ish wo~ks man tioned in the 
P~ /Y ILt~ fl., 1E 
p .,.ilig ien-te Zeitung, a nd i t s h ould b e notio"3d t hat •clarissa• 
a n d "Rod9riok Random" we~e published in EnP,land i n 1748, 
wh il e 9 Si~ Cha ~l ~s G~andiaon• did not appea r t ill 1 753. We 
ma v i n f er f ~om thAse a r~iol es t hat LessinR was, for a fo~ei~er, 
well acq'la in t ed with th'3 best t::1 '. rrent En;q;lish no,rels. 
S e ,re .ra. l o th~r bran ch es of lite rature a re conside r ed and 
di,oussed, chi e f l y when a t~ansl a ti 0:1 into Ge !'r'la!'l h'ls b e ~n 
published a nd ha s t:: orn e under Lessing 's no t it::9. '!'"les e ar'3 
dealt wi t h below i n ch .ronolo o-i cal o rde:r. 
On Feb rua :ry lOth , 1753 a trgnsla t ion of You n ,": ' a tra s tar-
pi e c e wTh e Complaint o r Ni ~ht ~houphts• unde:r th6 ti tle •KJafen 
.-. ,. 
ode r Naoh t~:,e d~nken ub~ :r Leben, Tod und Unsterb liohk eit" lfaS 
3 6 . 
reviewed by Lessing. 't'he poem is called "ein Ueisterstuck 
eines der ehrbarsten Dichter". Lessing g ives a sho~t a c coun t 
of th~ ori gin of the poem taken from the introduction to the 
translation, which seems correct except for the f act that the 
naMe of Venne's wife is g i1fen as "Lucia" whereas i'; was sctually 
Elizabeth. No criticism of the poem is Biv~n: 
A translation of Addison's •cato" call s f orth no word 
of '! r iticisrn favourabl'l or ad'r'Jj;s6, neither is a ny indication 
of its contents ~ivena Lessing merely says (May 24 th, 1753): 
I I I 
•s ie hat ihre 'T' .!.'S t zung des ca to re igefug t "'e il man si ~ 
nicht mehr haben konnen ( so t ext ). 
In 1753 there was rublished at Frankfurt ~nd Leipzig 
a b ook entitled "Untersuchu ng ob Hilton sein Verlo~nes 
,-.... 




Nebst ~inigen Anrnerkun gen ube r e ine Recens1on 
des Lawde rischen Buchs von Hilton's Naohahmung de r neuern 
Schrifts teller". 
Lessing made the following observation on the subject, 
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Dec embe r 22nd, 1753: 
•wer in der nenem enr;lischen Lit~~atur nu~ ni~ht gar *'in 
~ ~ U/f ~  ~.}?_0/'11/M;; ~~vi ~ek ritvdt 
Fremdline ist. darn wi~d~eine der niedertrachli~sten Ver-
leumdnneen den Namen des grossen Miltona zu Schand~n ma'!hen 
woll te. E~ s t ~ll te ihn als e inen gelehrten Di'lb zn~ Schau, 
'' 11 P.v der seine p~achti gst9n GRdanken aus andern mi t M ~h!" Mu~e 
w , , 
zusamme~ges_topp9lt babe, a ls rn~n sie s~lbst z~ ~~~inden 
. h • not1g at ••• 
On May 11th 1751 !,essin,cs r ev i e wed "Le pro~es s a ns f in 
E!t c.tN,c • I 
ou l'histo:i.r!J de .John ~ull publiee sur un l'!Rnus~ tr·ouve 
da ns le c abinet du farneux Si ~e Hmnphre y Pol ;;swo r th "3 !1 
1712 pa~ 1~ do'! teu~ Swif t ". Lessin~ writes: 
I l'ann e e 
"Die Geschichte des Johann B~lls ist eine all ego ~ische 
Kri tik des eben so laneen als bln tig~n Kriegs yon 1702, in 
... ., 
wel.chen die m~ch tigs tf3n Monarchen Xuropens all~ ihr~ Krafte 
•• erschopften. Der Verfasser davon ist Swift, wel~her A.u~h u n-
ter una nunrneh~ hekann~ genug is~ •••• Swift war ein kllhner 
Philosoph, der keine V~rst13llungen b rauchte, ~in stren ger 
Richte r .b~i d~m kein Ansehen der Person galt und endlich ein 
" 
.. "'' enr?lischar wi tzi~er Kopf, welche r oft das lacherli '!he nbc r-
. ,. 
trleb, urn es d~sto g lucklicher zu bestreiten". 
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Lessing was d EH~ ei ved b ,y 'Che s tyle of t he '~ o .rk in t o a t tri-
bu ting it i;o Swift, wh~~eas it t~ras a ':.1 tuall y writ ten by 
Arbuthnot, ~ . t he a uthor- of f\lemoi ~·s of uJa r t in S crib be !'US be f'o re-
men tion ~d. In Eng land also 1t'wi.ft -:¥as though t t o be th~ a u -
tho~, bu t in th ~ .rou!"na:-t. tD Ste lla, Mar0h 8 th, 1712, Swif t 
sa:rs •r dined wi ~h a fri~nd i n th·3 eJ.ty and +.;a.lked abl)u t a 
li ttl e businen8 of p wint i n g bnt not m:.r own •••• you mnst bu y a 
W' 
small two-penny p~mphl9t called "T~al is a Bot tor:.'ll e s s Pi t"; i t 
is p.re ttil y w r•i t t en: th e!·~ will b ·:: a se~cnd p a .::-tff . 
Les sing's }-;:nowJ.edge of Swif t , the!•P.f rn .. e , wa s n ot d..e 8 £'~ O!' h e 
w0•.1ld h~v~ knom1 or the satirj.st's own str-ttement , o~ a t any 
rate of the doubt which exis t~d ~ts t o the an thorship. 
!Jesainff's b .:·ief pn!· t~ait of Swift's ch ar a~:er is f a r too 
favourabl~ to be possible f r om one who had re~d a nd apprec-
iated the ~oroe of Swirt's style. This moderate R~~oun~ of 
the bitte~, snarling sati ~ist possibly owe s its orig in t0 ~e 
fa~Jt th~t Lessing's judgment was based on the "Histo r y of 
John Bull•, which, beinP" the wo~k of the more human Arbu~hnot. 
has not the bitterness of t.~e more !'arnou s l'lrit9r,and not on 
previous acquaintance, to any g~~at gxtent, of Swift's writings. 
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On Au~nst 13th , 1754 app~a!"ed a sho r t ar ti~le, whi~h inso+'ar 
. r 
as i t exp!"esses a p e rsonal opinion, is impo rta~t fo ~ d e t e r-
mi n ing Lessing •s v i ews on l i te~ature . The o c Ga sion 1 s the 
appe~ ranc e of a Ge:l'l!la n t r ansl"'lt ion of "The Rambl e :r• , a pe~iod-
i ·~al wri tten, wi th a f tiw excep~ione, by Dr. Johns on f~om 1a r ch 
1 750 to P'a 1 .. ~h 1752. It a p peared e'r &r ;r 1Uesriay ~n d sa tu !'day. 
Les a!ne wr·i t~s : 
"Diese Wo.('ch'ln'ich r ift ist in Engl -'lnd un t s!' dern 'ritel •The 
Rambl e !" .. vor e in ~.gen .TRh r en a ns Lich t g e t:-e t en. D1ese s Wo r t 
b d . 1 ' T 1 11 e ~n te t e ~g~nt l c h e in~n .Land a u fe r , da r ni !\T~nas ,~ ine 
bl c:! ibende Sta t te hat, h i e r a b e r aol l &in Scht·i f tste ~ l s r d ar-
"" ~nt'3r y c;~s tanc\ en we rden, d ~ .r sich W3c:ier a n ...: irltf! t;a '.7isse Or d-
TYtl 
nung , no ch a n ~ine g9wi s se Ma te.::•ie bindet, S')ndef S 9inen 
" Be tra~h tung en frsi en Lauf l a ss t , so d a ss e r d1e Wort e de s 
Ho .!"az zu seinern Sinnsp~.1che m.a~hen kann 
I 
' 
Nullius addictus ju~are in verba rnagistri 
Das e i gen tli ~he Peld WO .!. . i nne ¥1 e r h e :rurna chweif t i st di e Ho2·al, 
.. 
du!'ch we lch'!s schon so rnanch e !" Au t or s e i ne Le ser {!)? fuh~e!. 
11nd gesch! P.pp e t; h-9 t . flle ichwohl is t no oh ge n'.lg dn r i n n e zu 
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• entt~ cken, wenn ~an nu~ das Gl~cke m t in di~ Handa ei ~es 
MannP; s zu !allen, dem ~s wed~r a n Einsich t no ch an Gesc.hrn~c.lc 
f ehlt., wo nicht lt!llnt:n? ein neues :rJi ·:;h t auf uns~re Soel~n 
s t~al1len zu l a ssen und nnse rrn Bl:i. c:k~? neua Aussich ten ru 
eroi':rnen, wenig~P.en die Stell ::ng and den Anp(tz c;eme i nex-
+J ~ II 'ffl.) ~ I (\) ... 
Geg~ns tande so thzuandnM, das a e~ ih r~ neue t\nrnu t unti ~raft-
i g9re Reiza mi tl eil ~ t. Di e letzie re Geschicklichkeit b~sitat 
.,.- I ' ' der Sbh~a~er (The Ramhl er ) •o~ugli~h und er we1ss immer 
ub P,r die G~filde, du!·ch wel~he rter Vers1.and be rFJi ts fort-
.. " ge~~k t ist, Blume~ zu stre·nen, welt!he· ihn ant~ei be n konnen 
w .. 
zu!Unks~kehren und Din,-e ~bei rtenan e r zu eilfe r tig ,,orober-
gegan~t?Jn wa:r• oder di e ~r I)OOnhin betrachtet tiatte , zum ~weit-
enmale e i nes Anbli cks zu wUrdigen. Auch in der Einkle idun~ 
l.t.r ist er tng~~ein ~9ich.Bal~ ist ~s eine Allego~ie, bald 9 ine 
Geschichta,baln e ina Fabel, bald ein T~rum, bal d ein Charak-
• te~, i n die e r d~n Ernst seiner Betrachtungen hullet , die 
4f • 1 •• 
ub e ra l l €b 9n so he 1te ~ a s g!"undlich sind. nann und wann 
waP";t er auch einige Streifereiet' in das Reich d~s Geschrnacks 
und d9 r Kritik, wohin in dem e!"sten Bande b esonders die 
~ ~ . 
Abhandlung ,ron darn Schafer_g9dich t e und 1n dem .xwei ~en die 
~1. 
Unte~suchung der Vers i fikation C '3r> llil {·ons gehH~en Wi r mussen 
bekannen dass es ihm ni rRends r.Ji ssklingt". 
The wortis o f t his articl~ are no t a lw ays !.e s s i n .P: tB nwr .. , 
sol!le parts are tn9!'el y R t~ansla ~ion of e x t~ac ts ~ ::·om the 
Enr;lish public~ t i.on, as will b e s e en f r-om t h e ff)l l o~i n:::, 
(Mar"h 27th, 1750~ "ThP, Rambl e r", No 2 ) : 
• The task of a n a t.1 tho ~ i s e i ~h6 r t o t each what i 8 now Known, 
o r to recol!ltnend known tnlths hy h il' mannr, ::- [;'~, :; i t h o r to 
prospect o r t o 'trn. ry the dress snd ~i i:U·:l.tion o f r.:"?rrJr:.i)o r. ob.~ ec ts 
so as t o trbre t~e!rl fl:'os'-: ·?ra. ~ .:J anO. mo :!•e po~er:fUl ~ ttrac ti ons , 
to spread such fl owe r s ov9_r th') r §gi ons, throur,;h which ·.:he 
intellect has al~eady J!P3d ~ i. t s progress , a s rna~r t&rn't i t t0 
return and take a seconrt '' iew of th i ngs ha stily p as s ed ove 't' o r 
negligen tly re garded •••• " 
Thes~ words ar~ lite r ally transl ~t~d in Lessin~• s a~ticle. 
This, o f cou!'se, do ~s no t prO'! ~ thRt tea s ing was a t! qu aint ed 
wi th the O!·i ~ inal, sin~e t he wo rds may be t ake n f r om the trans-
la~ion under review. 
As regai~s t h e c0n t ents o f th~ rnagazine, Lessi n 8 is 
42. 
p e ~ fP, c tl y ~ c cu ~ t e • 
·~'he ~o ral is enfo!•ced by an ~lle~o~y in No. 3 (All ego!"y 
day Obs9!"'r 3nee), 3t~ . 
bv 3 ato~y Nos. 1 2 } c-;f 1\ yonnt; \..jOf~hn., who ca.Pl~ :: ·J Lrn1cton for 
b y a fub l c 38 ) A ,~ ,, .. .,...,-:-: f7 rl (J. f t~e~d ~oe -··i ty. ' "' . ....., .: .., _ ... '-> J 
The r; .~: · ~ ti c. i srn o~ •.~l. J tc.n' s ·; :1 rt> i. fi ·~a ti o:n n pp ears in number 
ei p.;hty e i rrh t, and the 'l rtl~l f' on Pastoi·al Postry 1n Ntunh:· r 
't'h a a~ tivi ty of GP,rman translfltors is eYidenced also by 
appeat~d i n 1753. 
Of P" io r Lessin~ sRys (Septernber 27 th, 1753): 
" •Pri or ist einer ~on den liebP,nswardigsten enelis~hen Dich-
te!·n, d ~m ~s un t e ~ all~n seinen Lands leu t en al'!l be s t9n gel-
, 
ungen i st, angP,nehrne Gegsnst~nde zu sc~ildern und d ie Sp ra~he 
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c; 0r Smpfincung Z!l !·ed:s~ ••.• ~r 'Jesingt darin:1a die T~eue ~ines 
ruz s b .r-au.nen Ma.d~11-?ns. ua vielleicht du1·ch eine Brdichtung zu 
z e ). f~~n, wi11- "' e i t die Li ebe .;iner Schonen gahen kSnne, aber 
P"'!"'iod icals, i', is n vte'Vot'thy thR. t no C!·i ticisrn fayourable 
C !' 'idVe!"se i s ~"iven on ~he.: subj e~: of Thornson'a "Seasons•, 
w:-nnh ~ t tn"-. t t i.rne lYc:t S so popula~ .. i n Ge!'1miny. And t l-) is -.yas 
no t h P,c~use Le sB:i.n~ m rl n& oppo .r·4;1mi t y to exp.r-~ss his opinion, 
fo ~ .. on Jul y 17th, 1754, he ~rote a review ar1 a b ook er..: i t l a d 
•Ge dan.kGn mit oine r Ube!"setzung des Hymne u bE.' r di o ' r le r J ahr-
sze i ten aus d~M Enplis11hen des 't'hoMsons•. Lesstn y ~onfinod 
hiB !"erna rks to the f'i rs t pti~t of the u 'l'houPh t s " , a n d d id not 
.. 
so wtch as men t ion t h e qSeasons•. 
Sirnilar r eferences t o En,c:;lish Li t e !"a tnr e ar € mad~ i n tre 
pre face t o Mylius' Wri t ings, wh ic h llt'P e!i ~ed i n 175-1- . T'hr::y are 
no t of qny ~onsid-:: rabl'l 'TCilue ~ .-.1 t i cally , bu t tre Y s erJ' ~ to 
indicate the extent of L~ssing's knowledg e of En~lish literature. 
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In th~ thi~d letter, Ap ~ il 28nd, 1754, Lessing refe~s to 
th ~ attempts b:r Hylius to f ound a periodical 0 :1 tre model of 
simila r EnBlish publications: 
•Freilich hat sich Her~ Mylius auch irn wochantlichen 
Sittenschriften Ye!"aucht. Sie wissen rnein He !·r, we .~ die 
ersten Verfasser in di ~ser Art waren . Manner. denen es ~eder 
an Witz no~h an Tiefsinn, no~h an Gel ehrsarnkeit noc~ an 
Kenntnis der Welt fehlte. En~l~~der die in der gross ten 
Ruhe und l!li t der b ~a ten Bequemli chke it auf a ll es a'..lfm. rk-
sam s ein k~nn ten, was ein Einfl u ss auf den Geist Ltnd auf di~ 
Sitten ihrer NRtion hatte .. .• Ich weiss es aus dem Munde dea 
Verfassers,dass er si ch nie hin3esetzt ein Blatt von de~s 
elhen zu rnf\ che!'l ohne '!Orher ~inige Stucke aus dem Zuschauer 
gales en zu ha b9!'l". 
This shor~ ~assa~e reveal s a correct knowled ge of the 
English Periodicl\l by whateYer rne~ns i t was obt~ine d. It 
01 
s eems most prohable that Lessi ng was acq~lJ.nted wi th the "Spec-
ta tor" first hand, especiall~r as his friend Mylius was actJus -
I T . h torned to read it so frP,quently. n any case, ~ess1ng ~ 
v ery briefly gi,.ren a correct idea of tre m ture of the "Tatler" 
45. 
and the "Spectator", tl'll3 wo k f Add· d r o 1son an Steele, who were 
certainly both witty and welJ-informed writerse 
In the 4 th letter (May 6th, 1754) Les s i ng Mak~s it. '"'e~ 
- .J.J -
fectly certain that he does not comm~nd all English Literature 
indisc riminately to German readers. He is fully aware that a 
very great amount of works in England were worthless, and es-
peciall y the comedies: 
"Er brachte sonderba~es Zetg i n seinen Lustspiel cine Jung -
feri der man es ansehen kann, dass sie keine Jungfe r mehr is t 
und ein Haufen Z~ge,die vollkommen i n eine schle chte englis-
.. ,, 
che Komodie passen wurden". 
I n the 5 th Letter (June 4 th, 1754) Les s ing s ays : 
wEr hat dem Herrn Glover die Verabsaumung siniger dr~at-
ischen Regeln ,,orgex-tickt und sia wissen wohl, rre in herr, was 
, .. . 
Regeln in England gelt~n. Der Brite halt sie f u r e1ne 
Sklaverei und sieht diejenigen, welche sich ihnen u nter-
werfen, mit eben der Verach tung unii rni t ere n dem Mi tleid an, 
mit welchen er alle Volker, die sich eine Ehre daraus machen, 
46o 
K8niBen zu gehorichen, betracht13t, ~enn auch di~se Kbni g e sct:on 
Frierlriche sind". 
'l'his s ta t"30en t, whi ~h is ~ rtl '3 of the ~re .1. t er p ~r t of 
. 
Rnl!lish w.r-iters, Tl11lst n ot be conside1•ed as a c ~rnpl e te con-
d~rnnation of the En~lish ideas, fo r Lessin~ c onti nu ~s : 
"Doch ich zwAif.le oh Herr ~~ylin.s zn einer w~chti ge r-n K.eitik 
auf gelep,t war, sein Geist wa~ in qottsoh eds Schule zu rnec han-
isch g3wo~den ••••• • 
appeared two b 7 Lessin~ on th e ~~anslation by ~~lius of 
Hoearth's "Analy-sis of Beauty", n amely, r. .~ ::t.:r 30th and ..Tune 
2 5 th, 1754:. 
't'he re,ri e~s of b oo.ks we r e no t JJess in g ' s sol e wo ! 'k in 
Berlin d.u r-in,o- this period; !WI!!l tou t!hin ~ Encrlish Li t ~ !"&tu re 
ha wro ! e an Essa~r "Pope, e in Metaphysi.ker", anri in ~he "'t'hea-
t ralische Bibliothe.k" app eared "Lebgn des He ~rn J~kob Thomp-
son•, t he comr.1en-::ern en t of an essay "Von Johann Dryd en u nd 
de ssen drar:~atischen We ~ken" whi ch wa s no t con t inu ed, a nd in 
•• 
1756 "V'orrede zur Ubersetzu n g von Thomson's 'rr.~tu'9rspiellen" • 
. ,,.JI There was also R "Geschichte der en"lischen Schaubu~ne" 
h7 
included in Lessing's works, which is, howe,rer, gen-9rally not 
attrihllted to Lessing. 
Arno~gst Lessing's own ~o~ks a s distin~t f~orn c~i ticisms 
Miss Sara Sarnpso:rl, 1755, is also of great impo :·tance in es-
tirnatin~ Lessing's kno~l edge of En~lish Literatu~e, and with 
¥ iss Sara sa~pson can be said to close the fi r st pq ~t of Less-
ing's Berlin writings. It will b e no t iced that the •Yor.!'ede 
'( , s 
ZU':" Ube~se tzun{! ,ron 'rhornp~on' s rrraue rspiel~en" fa.lJ s outsi d e 
th is period, bu 1.; J h -'i'r ~ include d i t he ~3) fo ~ t he S'lke of si rn-
Plici ty) after th~ life or Thomson. 
~ 
It is worthy o~ notic~ 
that Lessintt,.t~anslated pa.rts 0f Thomson's wo r k fiB£> b e t'.Veen 
1749 and 1755. It is impossible ~o tr~ ~t thes~ ··arious w~it-
in~s ~hront>lor;i.cally, since th~ date of thei r o ri~in is fre-
qu en tly obscu re . 
In •Pope ~in Hetaphysike~", 175~, Lessin~ a3ain r e v 3als 
a ~onside~able knowled~e of Po~e's works, ~nd on this oc0~sion 
i t is the •Essa y on Man" which iR {chiefly) unde r discu ssion. 
1'he preface to the essRy ~eveals ~hat JJessing was n'>t the s0le 
autho~. fo~ he says: 
~E ¥ d . h U ~ d 
· S - a n en s:w.~ mB tP.n e, welchP, die Einschi~kung derselben 
verhtndert.n, die aber ih~er Bekanntmachung durch a~n Druck 
w •. 
nil}h t z .. wider sind.Nur einen von diesen Umst ande!l; zu nennen, 
si~ hat zwei Verfasser und h'at tP. daher unter keinan andern 
Sinnsp~1ch~ arsch9inen k0~nen als unter diesern; 
Cornpule~~nt ••••.• g r en;es Bo ~ydon et Thyrsis in unum". 
'rhe condludi. ng san tenl}e of th'9' Prefal}e ind,J ces th ~ S'l.pposi-
tion tha t the seeonn rn P.Mbe~ of t he j 0in: 9Uthorship was a Rr eat 
friend of. Lessing. 
rt •• 
" Gesetzt nun, si e ware gek!·ont wo:-d en. Was fii r Streitig-
t 
keit wUrde unter den Urhebern erw tanden sein. Und diese 
" wollten j!~ rne keine unter si~h h 1benr 
Dr E r-ich Schmidt !I*essing , ''ol. I, p. 299) .Ci3sumes ~hat 
Moses M~ndelsohn was th~ second author. Th e P,Ssa:,r was 
wri tten in r e sponse to ~n of ~a~ of a prize for the ~est essay 
on the snbj e c t hy th~ Royal Prnssian Academy. Lessing did 
not Cl)l'!lpe+P. fo-:- the pri ze, but published his essay h i msel f. 
1'his is confi~gd b y cor!"espl)nden~~ between Le3sinrr and Hsn-
delsohn. ~ha ~x~ct suhject fixed by the AcadeMy is sta t~d a t 
the beginn ing. 
"Die Akademi e ,,e rlanet eine Un t,~~suchun17, des Popi a chen Sys-
4q 
t erns, we l ch~s in dem Sa tz s "All e s is t gu ~· e n ~hal t en is t. Und 
zwar so dass man 
Estli~h: den wRhren Sinn 9n dieses Setzes der Hypothes s e ines 
L 
Zweitens: ihn Ml~ d am System des Optimisrnus oder der Wahl des 
Bes ten g~nau 're rgl e i 0he und. 
D .. II rit ~ ens: rlie 'T X"~1nde !l!"lftlhre wart.u!l dieses Popis~he System 
entweder zu hehaupten oder zu v B.rwerfen sei". 
Before thP. dire ct answer to th ~ questions of the A ! 'ldern:r 
t here are a f f3w prefatory ':"emRrks whi~h are prob·i bl y the work 
of Lessing , a nd ~o t of Mendelsohn. The first o f t h ~se r emarks 
contains a protest t hat the~ is no defini te !'hiloso!'hi '!R.l 
s ys torn t::on taine d i n th") "VO.rds "Alles is t Rll t•; ~~i s is f oll-
owed b y a sho .r~ -,nqu i~~, whether a po~t, as su~~. ~~!l ha ye a 
1r. M._. 
"S vs tem• (ob ein nichte~ als ein Di~hte~ e in s ystem A .. ~n konne). 
He re Lessin~ c?ntrasts the me thods of t he poe~ and t h e rnetR-
physician, and h e no tes t h e followin~ differen~es: 
{1) The Metaph:rsician I!IUst fi !"st definEt hi s tA r ms 'ln d S'lbse-
qu en t l y onl v P,t!lploy them with those d3fini te meanings. In R 
50 
h h h ""nd the a tl•hor ia f .r>ee i n t~e us~ of poe~, on t. ~ o~ er 0 1 , _ ~ 
i ~ nd tl1 A ,.,se c1f siroilies is ong of his g!"eat-his exr !"ess ons .. - .... -
eat beauties. 
(2) 'l'h~ J.~etaphysician I!l1lSt espe':iR11 ~r obser'le 'n·de~ i n the ex-
ponndin~ his s :;stems; but, says Les sing, "AJlein O ~dnung, 
7 
was hat d~r Di t::h ter darni t zu turi" • 
He refuses to t::onsider ~ut::!"etius as a po e t: h e is onl y a 
'T43~sifyinR Philosoph~r. Pope, on the othe r ha nd, is a poet and 
no~ R philosophe~. 
(3 ) With the Philosoph~r a deMonst!"a te0 t r~ th is a s p0we rful 
as a n ?b,rious t !u th, hu ! th~ !'Oe t !'equi. res h is truths to be 
strikinR, and, therefore, does no t trouble to att~in a lo~ical 
connection, bu t i;~k es one con•.:: ~p ~ion f:r:-oM one philosophy, 
::1no the r f!"0!Tl ano i.;he .r.. 
This e nds the int!'Odnction. 
The enqu ~- ry i ts e l ~ i s di "' 1(1 a d i n t0 three para s raphs, 
acco~in~ to t he points to b~ d ealt .nth. 't'he first Jlaragraph 
eontRins a catRloF,ne of t h e pass g_ e es f !'om th ~; •E3sR~· on Man", 
wh i ch m3.y be said t o contain a s ystem, t o {}:' t~~~-- ~'li th exp].an-
at.ory note s. Here, at anv !"ate, Lessing uses t he BnP;lisl-1 ori p;inal 
and not a translation. 
In th~ lfhol~ of thg •Essa y on Man• th e jo.tni_:. R ' thor~ only 
found thi.-:-teen sen tencP.s ful!'illing tre ~ondi tiona: 
{1) As basis for a S 'i Sf;'3m, lines 43, 14 of' Book I are taken: 
"Of systeMs possihle, if 'tis confess ed 
'I'h:.it wisdom infinite I!l'.l.St fo!"rn the best.,. 
Lessin~ rie;htl ~r obse ~,r~s, !.he fo ... c;e of i ~ is ''sinc e one must 
confe ss •••• ) 
(2) The n::3'tt line (45) is tak~n as a separate senten~e: 
•wh'3re all MUst fall or l'\ll ~ohe !'"ent be ... 
~oLJ'.A¥;z. 
This readin~ io an eftll:eel ation b y Lessing o f t!-1 ~-J te~ t be f ore 
him, as h e says (Lessin~, Werke 19, 63): 
"In dem Rerneinen Exernplare, welche s ioh vor rnir habe hgisst 
II 
die l e tz te Halfte dieser Zeile •or not ooheren t be" Ioh u e r-
mute ni0ht ohna 11:-und, dass es anstatt "not" "all" h eissen 
, 
muss e. 
The text before hiro was ce~ tainl v la ~kin ~ 1n s~nse, but 
Less inp- • s fr'lenda tion ma k'Els li t t le imp .::·overnen t. The ac t11~l 
r e adinf" is: 
"" "Where all rnu.s t ftll r> !' not cohg ~~en t be•. 
• 
It is, hOWP,Ve r•, on th e ~ext li~e "And all that :-ises. !'is e in 
passa.~P,S concerning th e gradation of the s ys t ern. 
( ~) In this g radation the !'e rnus t ba sorrewhe re the .!"~k n!' man: 
( 47 , ~8) •And in ~he sc~le of li f e, and sense ' ~is p lain 
There mus t b e somewhere su0h a rank as m~T'l". 
(4) Pope cons i ders that ~an is ri~h tlY pla~ed: 
T. 175 •All in exact p~pnrtion to his stat~"· 
71. "His bP,in~ measured t0 his state and place•. 
49,50"And aJ.l the qnestion wrfingled e 're so lone 
Is onl y this, if God has placed hi 'Tl W!·ong". 
(5) 'l'he fi~' th sentencl is almos! the s&ne as the .f01l~th {1 70): 
(6) God a~ ts b~ ~eneral laws : 
4 3~, 34 ••.• "the universal c~use 
A~ts not by pA r t ial but b~r r-;cneral laws". 
Lessinp, quotes also 4 119-122. 
(7) E.,ril d0es not co!!!~ frtJrn God: 
Bk. 4, 110 •God sends not ill". 
L . . h +-h' Bk I 1 1 ' ess1 ~ .... ~onne cts w1 r .. 1s • • . 43 "'rh exceptions f~w". 
1'his seems ra~re rout of place- - i t belon,.s to ~he six th sent-
cnce. 
53 
(Bk. I 233-236 and 239-242) 
On sup 9 ~ior pow:e~s 
We r-e we to p~ess, infe .r-in!:.· Mi tth t on ou:-s 
Or in the ~~1 ~~A~tion )gave a void 
Where one step broken, t he R~eat s cales dest ro yed 
• • • • • • • • . . .. . • • 
And if ea~h system in ~rad~tion roll 
Al i.ke ess~n tial t:'1 the amazing whole 
The 1~ast confus ion hut in one, no t all 
'l'hR. t sys tt~m only, but the whole must fRll". 
{9) This should follow on (?) bein ~ an &x,lana~ion o~ t h e 
apparent exceptions: 
I 145,146 •If the p;rP,& t end be h'!.ll'!la!'l h~ppineas 
't'h~n natures deviates, and can Tt'}:in rio l ')ss? 
4 112, 113 •or pArtial ill is uniYersal good 
••••.•.. or natt:tre l 9 ts it fall•. 
i 161,162 •All subsists by e lemental strife 
And passions ~re the ela~ents of life". 
(10) Ev ery~hin .n- is no ~ na ~ess a!·il v made fo ro Man: 
I 57 ~Man wh o ~ere s eems prino i pal al one 
. 
Pe!: .. hapa ac t s sec ond :.- o SOT'Je sphe~e u nknown". 
( 11 ) 0>..1~ i gno ~ance (of the rl) t.u ~e) i s a ~!'~at bl es sing : 
I. 76 and I. 81 : 
•oh Blindne ~s t o i;hl3 f u ture kindl y g i•1en " , e tc. 
(12 ) This coin~ines wi i;h ( 5 ) . It wou l d b~ inj u~ious to man t o 
ha"e sharpe ~ s enses. cf. I 18 5-198 . 
(13) The p P..ssi ons t h emse 1,re s hay (~ t he i ! ' own us e: 
II . 83 "Mod es t)f sel f -1o,, e the r>Rs s i ons we T!lay C-:ll l". 
I . 10.2. ;, Pa s s ! ons .-a r e t he e l er-:en ts of l ifA " . 
II. 84 . "Tis real p,oorl or s ee~ing ~ov es th~~ alJ ". 
Les s in~ then co rre ~ ts the summar y of thi s phil o sophy i n 
t he '!fOrds "Al lP,s i s t gn t ". He !'Oin ts out Po pe • s ow!1 wo r ds 
"Wha t ever is, i s r i e;ht". 
~n is ~nds t he f irs t pa~t of the thesis. 
The s econd pa!'·t c onsists o f a ~ompa!"ison of thP,se thi rteen 
points wi t..h ·mo theori as of Le i bniz. Les sinP' points out many 
irnpO!'tant rl i fferenl}es. He seeMs, ho'.'f'cve r , to r.i3~R:.~e the 
meanin~ of the lines: 
•o~ p a rtial ill is uni~e~sRl ~ood 
...... .. ...... or n'\tur.a l 13ts it fall". 
I 
Pe explains t h is b;r sa yin ~ tha t nither •ill" is ~estllv p rl_!9 t 
of the sch~rn r3 ·fo ro uni V~ !,sal "We lfare and the refore has a use, 
or el se i t io us~l ass bu t in~vitable(•or nature l e ts i t !all" } . 
1"he t h ird p q r t of t h e wo!~k is t!~u~ examin~ v; ion f)f Pop e' s 
s ta t~rnen ts. 'll"n.e s e cond i s !"e jected in fa,rou r of -r. .~ i bniz, theory 
• • II i • d •I d 1t th~t ~ve~y~hlnR ls n s1n~n er BSB~n at • 'l'l:e ~hi !"d. a tate-
men t fal1s wi ~h t h e s ~ :~-:-nd. . h . h T 1111 ~ .,.. ,.. p ,:r • • r~ t o ~- £~ s1xt , ·C.,ss-fY u : .L - ' ~? ( ... "U 1 - '-' - -
inrr ~ons t ... ~es the mea nlng thus : 
0 0 r pa~ti a.l ill iR unive~sa! g ood 
.. ....... 0 ! · n a +:t,re l Ets i t fall". 
•• 
"Dieses 0de r , on t. r, ~= e i gt p;~nunesarn, da.ss d as Uhf11• in dem 
sonde :. .. n ctnss ss die Na tu r od~ :~ die Flllgemeir..e n Gese tze fallen 
And. h£3 s ~es a ~on~~adi~t;ion in Pope's words he~e a nd t hos e at 
the e nd o f th ~ firs t h rJok: 
Al l par t ial evil, unive rsal eooa. 
As L~soint; nnct. :e ..-s~ands ''o-... nature leta it fall• the~g is 
c c:~·ta inl , R con tr.s:ldi c}tt on. Lessing canno t unde rstand, ~nd 
sen t e net'. His gxplanation of th~ rest is th9 on e ~ommo~l y 
act:.8pted, hut: ~- t is not sr~tisf~cto~y. In the nin t~ sentence 
Lessing R ~~tn ~ons iders t he s 9ntence addin~ t he wo~ds he h 3d 
• w t.. d • tfo p rev io11sly omltted o :· cr.~:=tnRe a m1 t s • 
"Or ;>a r.· tial il1 is un ivor slil p,ood 
I.es..;j.ng ~ .~nnot •.JndB- r s ~<ind th e meanin1~ of .. or- chan~~ a dmi ~s·. 
Book III, 1. ~59 '3t seq. '11 '30 pro'!es a s turnlJling- b]O'}k 
fc ! ' r .ess i n r.: ~ 
~ -~ l 1 R ! ·e but parts of 0!1G stupendous whole 
\Vhos e b od :; n~ tu,·e is, and Gorl ~he ooul 
'Y'h?.. t, '!h311R":.'.ci !".ht·o' a.J l, EJnd. :r~t i n all th~ saMe 
Liv e s thr-o' ~11 life, ex t ends thro' all extent 
Cp l~r:o ..,..d o '" !1U~1,. l· dad ~ ~ - lr.; tJ w\... ... d.. \4. • • • • • ••• 
He :' iJ.le, h:! bf}unds, ~onnl3c ts anci equals all". 
s 
'l'his, h ~ sa~rs, h<is b e en bo~ r·owed by Pope froM Spinoza 
withou~ ~ecrard to its fittinF i~to a s ystem but becaus~ it 
is a poeti0al idea. Lessin~'s final ~9m~r~ is that Pope has 
ne,r e ~ in t ended t n f 0und R retru.J:ff ~ s ystem, b1.lt introduces a 
p oetic idea f !~m any s~hool of philosophy . 
Lessinr; thqn P ~"OC '9eds i:() C0nsid er wa. rbu.r t'>n's notes on 
and "Sh~.ft~sbnry", whom, says, ~1l~burton, h9 11!1 p~O'." ~d. 
Lessin~ essay s to show that Pl~to's assertian is that 
9od h~s 1'!'8d"} thebes~ wo:-;>ld di!'fe~f5 m'-lt.G ~i sll ~- with Pope's 
•or s ~! s teMs rossil:>le if' t h'} conf'Pssed 
'l'ha 'f: wisdnm inftnj_ te ,mns t fo r'T"~ the best" 
Which coincid ~R P'lO · .. e with the op i nion o f Le ibniz. 't'his is for 
LessinB: su~fi ci en t e'r idenc~ th '1 t w~~bu (' ton was in e r t>O !'. 
't'h~n !.essinP' wishes to sho~ tha t Por>e far !'r-om r; ivin~ 
Shaft~sbu ry 'a theories in a bette!· way entirely mis,Jnde~sto ort. 
them: 
11 Doch Por>e mn.s'-3 den Shaf t c sbury ni f!h t '!e~s tanden h~ben, od sr-
,, . h 
e P wurde 1 n P'an?. ande~s gebr-auch t haben". His first a~t~u-
ment in s n ppo -r•4; of this contention is that ShaftesbU!"Y says: 
•Much is all ep~d t o sil ~w why natu!·& €r r s ••• but I d e:1v thE.. t s h e 
er!·s " ; whil e Pop~ s a ys •and n:1tu !"e d€.Wi f1 t es"; but Pope s tates 
in one paseng& 7h~. t npparen ~~ r:nril is .really uni,.r e!·sal f!OOd, 
and, f;he r·e fo!"e, that n~ tu ~·A does no t err. 
the 1 tni1.rersal s ystem.,which in Pope is a g!'ad<.ition bu: i.n Slv~f-
tesbu !·y is a "coh8 r-enca o ::- s;'l"!lpR~hising of thin~s" and a •con-
sent and corresp0ndenc~ i n n l l ". 
Lecein p n~tic es a ~e~a~kabl~ similari t y b~twe eri th~ views 
cf Shafte shu~y a nd Le i bniz. Lessin ~ ~dds an ori Rina l su~~est-
ion that W. King, l ater Bishop of Dublin, \fhO publi shed 11 wo r k 
~en ti oned by Leib~iz a s one o~ h is b ooks 
of referen ce, p !'ovid~d a soul·ce for Pope , a~d he ~ciduc es four 
examplas of pass~g&s, i n which Pope app~ars to ha ve ~iven a 
met!·ica l t ::·ans.la ~ ion (;!}King ' s wcrk (wh ich is in I.atin) .. 
'rhis s Mall wo ?·h. ~6'vt~&l s ft r.wnsi cie .: a.bl e stndy of Pop~ •s works ; 
was f a!' from Matl t:!.~e i n tha. t h -7 ~'>ns irl.e:."'ed Pope esse !"l t i al! y a 
poet. 
sq 
pe~h~~s , 1756) . 
(p. 5 6, Vol .. 7 ) : 
"Es wi..-.d !loti~ sein '' f) f' ~llen I Dingen meine Q,nelle anzu~:. 
b ri t~nnl er-s unci I relands, wclche 1m vol--igen Jahre in f'iinf 
}« lfNI-oi..trrv ~s-A.Q~tne~tV, & I,~~ ~ ~~$ 
Duodez-hand en,~ de~ vo!'"n\3hl'ls tft YE r:?esser abe r is t He r r Ci bbe ~ .. •• 
aus aiesern l;'er·k~ <1 ls() will :ich d. :· a~en1gr-t ziehen, was d en He~rn 
Thomson -~n~ehet u:1d zwRr 'rorn9hm1it::h •ror. cier S e l te a.ln::::s 
th~n. tra JJ s~hen Dich t.F.l' B he t.:: ... ~ c h te t ". 
1 h_i ;;1 9t"'i .,._k t~ of littl ~ i'1t~~est f~OTl1 a criti cal poin t qu en t y, __ .J ..... 
o r ig:i.nal remar·.!i on ~ne style and lanpua Ge of th9 Enr,lis.h poet. 
LessinR ha5 not only used th ~ ? acts, whic h h e fonnd ). :1 Cibhc r·, 
bu t:. he has als') t a ke n oYer, woro !or word, Cibbe r's opini on 
on the yarlous w0~ks. It is sooH~wha t unnetJ.al to find Lessin g 
content to rrive the opinion of another instead of his own, and 
one would he tempted to think f:hat he had not ~ead ~he pie ces 
ha mentions, and was, th~refo~e, no~ in the position to ~iv~ 
any p~rsonal opinion. This hvpothesis is, however, wronR, 
for he hiMself says: 
,, ., 
"Dj.esern Urns tt=tnde als0 muss~n wi~ notwendig ein <; kleine Verse -
,, 
hen zuschr~iben, die ich vielleicht sehwe!"lich wu!·d~ gernerkt 
~ ~bert, wenn ich nicht e hmt=i ls s~lbst an einer v~!"dOlr!l e tschunp.; 
dieses Tr~1erspi~ls ~earh~itet h~tte". 
'rhe t~a~ed y mentioned in 'l'h0rns on's "Agammemnon" and !"em-
T • t 1 . nants of ~ess1n~ s p !"ose t~anR at1on are still e xtant. 
In another passa~e he lays clair!l to have read the "Seasons" 
( p . 56) : 
"Thomson ist auch in DGutschland als ein g!"Osser Dich~er 
nicht unbekann~. Seine .. Tahreszeiten sind ,.ron denen, we l che 
ihn in seiner Sp~ache ni~ht lesen konnen, , ' in d9 r Ubers~tzung 
des Herrn Brockes b ewund~rt wo r den, SO"riel si '-; auch von ih~er 
Sch8nh eit darinne verloren haben". 
'l'hat ~essin~ was in a position ~o state t~at ~~e "S$asons" 
had lost some of thai~ heauty in t~ans J ation, is a p~oof that 
h ad ~~ad them hoth i n the o~i ~in~l and i n the translation. In 
view of his own silenl'!e con~e!'nin !" t h e •sea s 0ns" it ~ould be 
futile to R.tternp ~ ttJ h~za~d a RUess as to h is ~P!'re~ ia t ion 
of them. 
Wi t h ~er,a~d to the tragedieA, however, we are rno.re fo!'-
tunate, fo~ i n 1756 !.essinR w~o t P. a preface to a t~'lnsl~~io~ 
of Thomson's T~aGedies. I canno t do b9 tte ~ than quot~ f ~0m this 
preface (p. 143 ~ ~r 8) : 
"Man e~arte hie~ also k~ ine k~itische Zergliederung i ~gend 
eines von riiesen Meisterstt{cken, an die ich den !..es'9r s~lbst 
zu koi!II!len nich t lange aufhal ten will . Nu~ das auss~rord~n t-
lit!hP, Ve rgnuge~ rni t welchel"l ic h sie ~el esen h~be und not!h 
oft J.esen ure rdP., will und kann ich nich t verschwei~en. 
~,fassi gp ung Renug wenn e a rnich nicht schwatzhaft I!lacht 11 • Auch 
die unter den deu tschen Kenne rn der echten DichtMunst, W'31 Che 
uns ~ ~n 'l'hoMson in sein~r Sp~a~he nit'!ht ,, ers tehen, wissen es 
,, 
schon aus der wohlgemeinten Ubersetznng des seligen Brookes, 
~ das kein Weltalter in keinem Lande einen mehr rnalFnschen Di chter 
ru1fzuweisan babe als ihn. Di e ganz~ sichtba~e Naturist 
sein Gernalde, in welch8m ~a~ alle h~iteret frohlich~ . ernste 
I 
,, 
und schreckliche Szenen d~s verande ~lichen Jahr~s eine aus 
der andern entstehen und in di e andre zerfliessen si~ht". 
This powe !' of description raised t ha hope of an equn.lly 
~rP,a t powe~ in portraying th e ~V O!"kin 1 of t he s'>ul, "lnd L~ssing 
continues: 
"Dieses Vo.:-ttrth ~il hatte i~h ft~~ den tragis'!hen Thoms')n, 
no~h ehe ioh ihn kannt~". 
This p~oves that LessinP: had r ead the "Seasons" ~ ~fo re his 
attempt to transla te the "Agammemnon". 
"J e tz t is t es aber kein bl.C')ss~s Vorurthe il r.1ehr, s ondern 
H f fu!" P-inen ".ron den g !·oss ten Geis tern hal te. Denn wodurch 
sind diese, was sie sind, als du~ch die Ke nntnis d es mensch-
li~hen Herzens und durnh die magis~he Kunst, jede L~ idensch~ft 
vor unsern Augen P-ntstehen, wachs~n und ausb re~hen zu l~ssen. 
Dieses ist die Kt.1.nst nnd dies P-s ist die Kenntnis, di e Thomson 
inrpoglichst e r Vollkot!l"'lenheit besitzt,und dig kein Aristot-
ales, kein Co~neille7 lehrt:ob sie gl~ich dem C~neille nicht 
fehl te". 
At this poin t T ...essin ~ b!"eaA.s off from his subjec t and 
mak~s cl':!a!' his y>osi~ion wi th r~gam to ~les i!l general. He 
chiefl v W!l~ns tlg!iinst t he freq11ent rP,su l t of obse~t ·1nce of 
rules - -the absen~e of Rny real soul in ~h3 drama. The passa~ 
I ha,re quoted shows that he ~onsid e!"ed Thomson t o hf\'r e escaped 
this fanl t. I will quote he!'e the full passa~e conGerning 
thP. !"tll9s, as it has an important b e3.ring on :r~es sinr:' s a t ti -
tude to English J .. i t a ra ture: 
I I 11 lr 
"Alle ihre ubrigen Re~eln konnen aufs hoohste ~i~hts als ~in 
I It 
sohulmassiges Gewasohe her,rorb::-inP. en. Die Han.dlunr; ist he!"oisch, 
sie ist einfach, sie ist Ranz, sie s t reite t wed~r rni t der Ein-
he!t der ZP,it noch ~i t d e r Einheit des Orts, jede der Per-
sonen hat ihren besonde~ Ch"-l.rakter, j ede spri ch t ihrern bes-
l'lii 
onderen Ch~rakter gernCRs, as rn~n~elt wader an rter Bltzli~hkeit 
de ~ ~1oral, noch1 an dem Wohlkla!'ltse des Ausd!"Ucks. Ab e r die, 
,, 
de~ du diese Wunder gel'listet, darfst du dich nunmeh r ruhrnen, 
ein 'l'raue rsp•al ~emaeh 1; zn haben. Se ine Bi lds~nl e is t ein 
J,llenech, und es :f~hl t ihr nur eine Kleinigkei t : - die S~ele. 
Ich will b e! rliesern Gleichnisse bleiben urn Meine wahre 
Me inung von den Reg~ln zu e rklaren. So wie ich unendlich 
liebe~ den alle~ln~~st~ltesten Menschen, Mit k~mmen Beinen , 
rni t Buckeln hinten und vome, e~schaffen, als d1· e h'' s'!. ons te 
Bildsl11le des Pr~xiteles g emaGht hab~n,wollte, so wollte i ch 
auch unendli~h li eb e~ der Ul!rheber d9s Kaufl'!la n:ts von London 
als des Ste~benden Cato sein, ~esatzt auch dass di ese r alle 
die me~h~ischen Richti RkP.iten hat, deren WeRen rn~n ihn zum 
Muster rUr die Deu tschen hat mach en wollen. Denn wR:r-Ltm? Bei 
eine!" einz:!. ~en Yo!"st~lJ.ung des e !"ste!"n sind auch von den Unemp-
findlichs t~n mAhr Thr~nen ,nn •gossen WO!"den, als bei o.=t l l en 
md.~lich~n '!orstellun e en des ande rn , auch Yon dem Empfindli '! h-
sten/ni cht konnen v ar~ossen warden. .. Und nur diese 'I'h~an-9 d~s 
Mitleids und de~ fi'Ihlenden Menschlichkeit sind die Absicht 
des T!"auerspieis, ode~ es .kenn g!lr ~3 ine t..aben. 
Hi e rmit will ich den Nutze~ der Re~eln ni~ht 0~nz l eu-
anen. Denn wenn es wahr is t. dass auf ihnen die !'·ich tigen 
•• 
'.'e!"haltnisse de !" Teile h? !'Uhen, dass das Ganze du .!'Ch sie Or d-
~ung und Symme~ric bekommt$ wie es denn wahr ist; sollte ich 
wohl liebe~ mein ~enschlickes Ungeheuer als e inen l~bendigen 
~ .. 
He rknles ,dRs Hns tar rnannlicher Schonhei t, erschaffen h~b9n 
wol l en . !ch sa~e, e inen lebendigen He~kules und ni'!ht e inen 
leb endigen Adonis. Denn wie die gedoppelte Anmerkung ihre 
Richtigkeit h~t, dass K8~per von einer allzu · h1 ' ~ we1 c -- 1 chen Schon-
heit selten viel innere Krflfte besitzen, and dass hingegen 
I ' 
Korper, die an diesen e inen Ueberfluss ~ bben, . . h rt 1n 1 ~er au sse.-n, 
Propo~tion etwas g elitten zu haben scheinen: s o wollte i ch 
l ieber die ni cht zu reg elmassigen Horati e r des Pete r Corneill e 
'1 • •' als das regelmass1gste Stuck seines B~de~ ge m·icht h aben . Die s er 
machte lauter Adonis, lauter Stiicke, d ie den schons ten Regel-
missi gsten Plan haben, jen e r ~ber ve rnachl as s i g t9 den Plan 
zwar = nich t, all ·~in er wag te es ohne Bedenke n , ihn bei 
Gelegenhei t wesentlichern Vol l kommenhei ten au fzuop f ern. Seine 
Werke s ind schonl3 Herkul e s, d ie oft v ial zu s ehmach t ige Bei ne, 
einen viel zu kleinen Kopf haben, als es das Verhal t n is ~it 
der b ~ten Br-us t erfo~derteo 
~his con cl udes his rem~rks c on cerning the ~les i n t he 
'J~ 
d -rama, and these r emarks are not di reo ted ag~i ns t ~~n, wh o 
is e,ride!1tl y consi d ered ::ts d e p icting a Herkules 0f be tter- form 
than Pe ter Co:~me i.l 1 e. Lessing corrects a notion de ~ived from 
Voltaire that Adct.ison's " Cato " is the onl-r drama in Engl !in d 
which conforms to the r-ules: 
•t~h weiss lYas man hi e r denken wi ':'d uxr will ein9n Kne;-
l!&nder anp~eisen, d!'tlrn 1!J1lSS '?: .-: wohl "on den Re ~eln ~enige r 
vo~ theil haft sprechen". Man ~!'t sich ,,o~ dies~s Mai. 't'hor.1son 
ist so ~~Relmassig als stark; ~tnd wenn dieses unte~ uns etwas 
" Neues zu horen is t , der ma0 es einer b ekannt ~n antibritisch en 
Pa.,.tei von Kunst~ichtB:-:n danken, di e una nu~ a llzu gern be r ::den 
mochte, dass es unter allen englischen Trap:odienschreib~~~ der 
einzige Addison P.inm~l regelm~ssig zu sein ,_, ,~ rsuch t, He i 
\ 
seiner Nation aber keinen Beifall darni t ge£"unden h abe•. 
a r d, but h~ is also cor.rr-) f!t a cr..H>!·ding t o the Greek standard. 
Lessing ~i '~r es ";WO examples: 
·~eine Sophonisbe is t v·on f-) iner Simplizit1:lt, rni t dP,r sich 
,. D. It h • 1;1' 
selten oder nie ein f r anznsische!> 1chter he ~ugt a. ". 1':'1ar. 
sehe die Sophonis b l3 des Mai r·e t und d es gr·ossen Co rneille. Hit 
welcher Hcn g e ''On Epis'>den, der~n keine in der Geschi ch t~ 
einir;en l}~lnd hat, hab en sie ihre Handlung ube~l,qden ••• . .• 
Und was 8'>11 ic~ 'ron seinem Eduard und El e anora sagen? 
Dieses F,a.nze S tttek is t nichts als e1n9 Nacrahrnung, die l'!l 9h!· 
,, ll ' ' 
als das sehons te ursp!'tlngliche Stuck 6rgend e ines verfas s ers 
bewundert zu w~~den ve~ien t. I ch kann es no~h nich t beg-
r ei fen, durach we lch en p; l li ckli chen Zufall 'l.'homson i n der nenen 
Geschichte die einzige Begebenheit f :nden ~Jsste , rti e ~it 
j en e r ~!"iechis ~hen Fabel e 2ner Bhnlich~n Bea rb9i ~tng f ahi g 
war, t:>hne da.s Ge .ri ngs te von ih~~.!.· Un~laubl ich.k.e i t zn hahen 
Ich t'I'B iss .ZW'l!' dasn m n '1 lln ih!''J r hi s to risch en Wahrh'J i t Z'Xei -
felt, c.o c h dioses thn t znr Sa cha nic.h ts: ~ ~enng, 3S:8=S s i e l_ln t-:t r 
den 'Yi.!'kli ~h~n Regobenhe ii;en stattfinden k'onnte, welches sich 
von der, di e den Stoff dqr g ~i ~chis; chen Tragodi ~ ausma~ht, 
' 
ni cht s agen l s sst. Es i s t u~egl ich dass Racine, w-:tlche~ die 
" Alceste d~s ~l ~ipides Rleich~alls rnodernisieren wol len, g luck-
licher als rnomson damit ha~te sAin konne~. 
The rest of th9 p "'3face contains a notice on t he t !"ansla tion 
and on the omission of the Prolo~1es and Epilozues, a~d a 
tranela ti on of the P~oJ.ogue to " 0o r·i olan'~ s • . 
Included among Less ingt s wo.~:·ks as a pa~t of t h t: Th~Q-
t ralische Bibliothek is an a~ ticl~ called w Geschi~h t~ de~ Eng-
/I 
1 is ch~n Schaubnh!'l~·. Th~ ar tic·l e c onsi sts o! two parts : 
(1 ) 'l'he origin and .!'ise o -r th~ theA.tre i n Rn~l~nd .. 
C 2) A list of d~a ti c ru tho r s w1· th b Y>. 1· e_f' no tes as to th ~i r 
This section is eli ·rided in to t!'l!'W 'l parts: 
Era te r Peri one oder das alte en~li~che Thaat~~. 
Zweite r Periods 
Dri t ter Peri ode Od 6 ':" d a s T!P.Uns te nr F"] 1· S " h~ '"'-·- - t 
- " \.i L j. , •.: r:: "· -=ta. ~ r . 
Before cons :i.d~~incr this sketch fu : ·tre 1:, it •.vi ll b~ ndvi3-
able to l e tt:m s ofV1 eth in."" of ~-h~ :'!l.:! tho .!,...s~d.p . What eve l' shar~ 
Lessin~ had i n ~he ~o~k, i t is ~ertain tha t Ni~olai ~as the 
he writes : 
•zum zweiten S~u~ke der Pibl. habe i ch e ine ku !~e Ge s ~h i -
chte der enn.-lis chen S ~h.:Auhuhne b:t s auf di e ~evf)lution unter 
Carl II Rel!l~ch t.. Si e Vl issen da::;s dazumA1 die enp;l ische S~haub-
uhne aus ihrem G: .. abe h :' rvor s tia~tt. 
Th i s , howsver, do~s not p~ecludt: t he possibility that 
Lessin.cr had some share i n the iVO!"k, for Nicolai ~on tinues: 
"Se i t der Z9i t, his hi eher, habe ich ni ~h t genugsam~ Nach-
ri~hten zn ei n P. r zusaJYl1!len h~ngenden Historie, sonde.:-lich fehl t 
.. 
1..4-
es roi r an Nach .~i ch tan ,,on den j e tz t in En gland au fbl :i;ehenden 
~f;haubil.hne:n. 111enn Sie n a l'!h En .o:Jand kornmen, so we!·d?n Si e 
"Wo ~· t s e tznn t>; I"1Bin(: l ' Ges ~:-. i ch :e vo !'S ch on wollen. Wenn Si e sond-
tn:lich e 1n PtH:h fi nden, wel cltBS die Geschi·1hte <ler Schaub-
i cil '"' f:3.rdH ge~n ?.lle Kos ten ere t at ten". 
s r.ows that th'3 p r·i n t.i~:; o:' th e "1"hea t!"alische Ei h l iothek" was 
' 
emt :·usted ~o Lessin g. b·.lt a ppa .r&ntl:l the •'l-11At0 ··:r of' the E:n ~-
. tr 1 T I I 111'1, ' 0 • . ' 
,.tn gndtllck t Lensing !"ltekte i hn :nachhe'!' J.11 sein0 The Fttralist'.!he 
Riblioth&k ~in, WO"!"rtns ~r in lf3sRi.ng's sR.rnmtlichan Schriften 
. •• ~ . t• 
als e in Aufsatz "On !.e s 5tn g vn ed"r ab0ndtur,kt ·vo !-u. en lS • 
I n i ts p~~sent fo~ th ~ artir,la i s c ~rtRinly not e xa~ tl y 
the sar'le ~ s t!"l"'l.t mentioned by Nicolai , fo!' it ·ieals wi~h Eng-
1 . h draffia tiS tS t i 11 !'OU crhl Y 1 '750 • lS. It f ollows thnt f . om s me 
sou r·ce th ~ rna t s rial, whi c.h Ni aolai l a c.£e d fo!' th J C ')!l tinua ti o~ 
o f the a rti '}le • Aft~ ~ the Revoln t ion unde!: Gh~~l oa I! .. , has 
b9en r o,J.!\d 1n-1 added s~.:1 ~ e !,E's3 !n~ i n c luden i t in his "'t'haa -
tral i s c h-9 Bi b li,t"lek• it i s r easonabl 8 to s n ppos e tha t he rr1 ~ ·: 
unde~· Cha r-1 ~~ !t• me3ns t h e R -: sto ra~ 1on , +h r;m th'i 'l·-:~r:mn t of 
th ~ last two p~rioda ( s e e p. 59) h~v~ be e n add~d, whilst if 
Th e s ~cond p ~ !:"iod h 'J~tns with 
the Res to ~rit :i. on . it crJ!'lta:i..n s n otus on 23 <l .t ··~ula ti ~; w ~i t c rs, wh i le 
t.h~ t.hi .:..--d p -:: r iod non~: t1 i.ns n o t.e s on 14. 
I 
di ~ sem u nd seinen ~amc:ll·:;hen n.!"amati s che n Werk '?n wo r de i ·Jh i n 
,, 
dem fol ger.d e n XI: I Ar. t iK&l llD4 to:ndlich 
• 
z u h (:t r1ddln anfangen •. 
pa~t was publ ioh::d ; b 1lt O"finr; to tht? c~JBS (l t ion o f t!le 'l'h oa-
t ralische Bi blin ~bak th ~ foPr-~h nu"!lbe.!', i : 'NR S n0t cont inue d. 
That Le ssing \Y!"O te !:1e arti ~l e on D!"~rden h~.s no·~ bb ·J n d i spu ted· 
It is ob,ri0us that t h o au tho r of t~G "S e con d Pe rt od" anri o f the 
dieser Cato , vie ~ol tn i ~o 
( r a isonnabl e) ~np.:lisch~ 'T'raRodie zu hal ten unrt ob e ·~ g-l ~ich 
au ch bP,i weitem von dar "t.Tollkornrnenheit nicht ist, d Rss e r 
VO!" ~llen Rnde!"O d en Deuts~hen so bekannt zu werden ve rd i en te". 
't'nis passarre bears ID1 1Ch !"esemblance to th~ words of Less-
ing in the •Preface to 'l'homson's 't'rAP;edies": 
" ••••• so t"foJ.l te i 11h unendli ch li a ber der Urhebe r des 
Kauffmann's von London als des S terbender ca to s e in, e:es ez t 
au~h dass diese alle di e ~ecbanischen Ri ~hti eke iten ~at, deren 
weljen ~an ihn ?.l U"'l Mns ter :fl'i_t> di~ neu tschen hat roachP,n wollen . •• " 
and R li t tle l~ter: 
"Thomson is t so regel~ilssi g als S t:ark und wem dies es 1m to!" 
~ 
1
.lns e twas h eues zu ~n is t, de !' ma ,cr, es einer bekann ten 
an tibri tis ~h en Parte i ~on Kunst~ichtern daP~en, die uns nur 
" al J. zuga.~n bereden rnoch te 1dass es un ter a ll en ~n~li schen '!'rag ... 
~diensehreibern der einzige Addisor. ei~al regelmass~zu sein 
v ersuch to ••.• " 
Before attempting to estimate exactly Lessing 's share in 
the whole work, it will be p~ofit~ble to consider the sources 
from which the information was ob tain~d. Th~ source mentioned 
at the beginning of the sketch of the rise of the English Drama 
is •The P~eface to Dodsley's Collection of old English Plays". 
This preface contains the greater part of the opening sketch, 
hut does not cover the whole, th9 missing i n formation being 
concarning: 
( 1 J 't'he tragedy • Go rboduc" anrl its lll tho rs . 
(2) John Lilly. 
(3) Jaspar Heywooda 
The source~of t;he lll tho~s knowledge of Gorbodu c is probably 
th~ ed ition mentioned in the following: 
•Selbst Pope machte sehr 1riel tlus diesem ersten t r agischen 
Versuche seiner Landsleute und s einer Yorsorge hat m~n die 
nenes te Ausgabe desselbsn zu 1Terdanken, die zu London 1739 
in 8° mit dem Leben Mylord Buck hursts von Joseph Spence 
· rh~ b .~ief al}count ot cr1e wo!"ks o :"' Lilly !lnd .T aspa.!" H£-: y-
"'Ot') C~l '.'1 '-1,{ L·, ... ,_. q · 1 ~ .·~!". t " ""'n ! ' ' '>...,., ... h ·~ l 1·r~s o f ' -, "' 0 9 pouts .1n 
' - " '1- - - - ·-'7 ~ .! ll' ' ·· ~ . ' . ": :; J>::;:..,. v ~ 
~ T • "" .).V ~S 0! til t:: ? o e ts '' , a ~o .:·A. which was undoubtedly 
Sllthors, wh ich fol't ows tJ-..r; openi.n~ ou t line history . 'rhe 
r eas'1ns f'CJ ":' c ons1cie ~1n.'3 {; ibber A-s th P, a.1 thorl ty fo ~· this part 
of the wo ~k ~.,~ Y ·b e s t t.=i !. 0d a s f' ()llovrs: 
(1) T'n r: d e tails Bi'!en in the Ge!'man work a:re all ~iv en in Cibber. 
(2) I n somt; cases sentences from Cibbe .r are rne !"ely translated 
as, for- instance, in ':he a c coun t of Earl of Sti l .. lin~ (p.~3) 
a nd Cib h er '1 Li'! I3S of t hl3 Poe ts", trol. I . 'rhe i ns t ances of 
this A..:-9 snffir::i entJ.y n '.lr.-'lero1l8 t o r ond e r th~ qu0'!;a t ions 
of th•~ text. superfluous .. 
t3) !n th9 pa.!"a'T,raph d~vo t~d to An t!'lony Brewe!" not o nly is 
mnch t!"R.nslat~Jd f r-o~ 1Jibb9~, but t he same quotation is 
adduced (p. 3?): 
"Roses and bays pack he nee, this cr own and !"Obe 
~~Y b!"OWS and b ody, ci ~cJ.es and in,r ests 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(4) In no ~ase is an autho~ o~ wo~k rnen~ionGd that :s not Men 
~ 
tion9d also in Cibb~r.. 
Furth~:J~or~, the 81.1 thors mentioned in the first Pe!"iod of 
En~lish Drama o~0ur in Volum~s I and II of Cibber's "Lives 
of the Poe i;s •. 
With £'i,re ex~er>~ions, tl-Jose in the se11ond Pe~ od oc~ur 
in Volurne III. Of the ~xc~ptionR Da,enant, Lee and Otway 
(Cibber, Volume !I) se~"Te to link th-3 first and second p 3!'iOd 
toRether, and Peter"~otteaux and Mistress ~1anley {Ci bl:>er, Vol -
ume IV) ha,re a s~.mil~r offi c e between the second and third 
p e_!9i ods. 
If Ni'lolai !irote any of t he chronolo t",ical list o:f 11..,_ thors 
according to h is lette~ already qt.loted, he coqld not h'1'"3 pro-
ceeded fu-r·the!' than the Restoration for lack o!.' material. 
This assn mp t ion would at t ribute to him the fi ·s t Pe!"i od bRsed 
on ~.Tolurnes I and II, o .~ pP.rhaps only o r i ,o:inally on VoluT!le I 
of Cihber's •Lives of the Poets". The lack of the 0ther ·vol-
umes would prevent him f'ri'JT!l pro'leedin P.: f ur tl"Fr. On t:,~ other 
hand, it is ~~rtain that Lessin~ was acquainted with the other 
volul!les of Ci bbe~' s wo:-.:-k, s i!l.ce, a s h Rs been sho~vn, h e used 
t he "Life o.ff ThoMson" cont.::t ineEi in Volume 'l as t h e basis of 
his "Leben des HArm J~kob ~ornson•. 
Ano!h~~ hypothesis is that Lessin3 wrote the whole of 
the second part of the arti~le and that the brief sketch trac-
in~ the ~ise o~ ~he drama is the o~izinal wo~k of Nicolai. 
In eith er ~ase, the brief ment ion of Shak9sp<3a .re is si gn~ficaTlt 
(p.29): 
wWillia~ Sh~kespaar~ ~eboren 1564 zu Str~tford in der Graf-
schaft Warwick. Sein e rstes Stfick ist Romeo und ,Tuliet '10!1 
1597 nnd die P:leich da.!"auf folgend en Richard II und III. Er 
starb 1617 ir.1 dreiund :fbnfzi&sten Jahre seines Alt e rs. Die 
erste Ausg R.be seiner WP,rke ist von 1623 in Foll.o. 
,, 
!)ie v0rzug-
lichsten 'ron den nachh~ rigen Ansgaben sind: Die AuB gabe '!On 
Rowe von Pope, 'TOn Theo'!Jald, von 'rhornas Hanmer, und von War-
bu Pton". 
't'he date of Shakespeare's deA. th should be 1616, 11nd the 
mistake may ha....,.13 arisen from the fact that Cib':>e !:"' n~ver rnf:ln-
t iona exactl y the date. 
At th~ tiMe, that this no ti~e ~Bs deemed s~ffici ent for 
Sh?.kespeare whil'3 fou!" tirnes th~ space is ·allotted to the now 
co~pletel ~r fo!"Gotten An thony Brewer, ne i the!" Nicolai no r J .. ess-
inrr ~ould h~ve studied Shakespea .r-9 t o a ny appre ciabl e extent. 
- -- ~-
~.ron .. Tohann Dryden und dassen dramatischen We!~ken. 
The next wo~k in the Th~atralischen Bibliothek is the 
fram"l:'~n tary arti ~1 a "Vn:!l Johann Dryden und des~e!l d ~r=tma ti schan 
We.rken". The Rrticl e commen~es with a brief biogr~~hical 
notice, and th~n deals •.vi t h the "Essay on Drama tick Poesy" , 
a SlUDI!lary of which is b~iefly g i,tttn . Al thou:~h rtt th ~ ~on~lus -
ion fu rthe .r info~a tion was p rorni sed to the l--eader, t l-Ie p !'Om-
ise remained unftlfill~d owin,cr to the abrup t end of 'the "Bie-
liothek•. 'fbe source of L:afeing's informa~io!l was probabl y 
Cibber a~ain, fo::- on December 18th, 1756, wri tin ."; to Hoses 
Mendelsohn, he says: 
"Bit ten S i e no·ch dem He!"~ Nicolai •••• denje :1i Ren 'rh e il von 
Cibb~r's Lebensbeschreibun~eno•••zu schicken$ in wel chem Dry-
den's ~eb~n steht. Ich b.r~uchR ihn" . 
This would seem to p r ove that Nicolai onl y wrote thf' 
., 
fi~t p~rt of the •sch?tub,lhne", fo.r had he 0ontemplated :;iving 
a ca talogne of authors, he would h -=tve found rna te!'ial to ~on-
71 
tinue the history past the ~esto!'ation, in the volume, fo~ 
which Lessing askse 
Miss Sara Sampsono 
During the publication of the '!'heatralisches Bibliothek, 
there appeared the first complete play of Lessing, which clearly 
shows an English influence-aMiss Sara Sampson", completed and 
ou b 1 i she d 1 7 55. 
... 
Before this tragedy Lessing had commenc ed 
another tragedy "Samuel Henzi ". which is s u pposed by Danzel to 
be influenced by Shakespeare's "Juliu s Caesar" not in the ori g-
inal but in a German translation b y Borck ; l:u t it i s di ffi cult 
to t1:•ace any such influence in the two acts writ. teno 
The sol:t~ces of "Miss Sara Sampson", on the other hand, 
are gpal'rally accepted as being (1) Billa's "London He !'cre.nt" 
(2) Richardson~ s novel "Clarissa" o It ha s already been pointed 
out that Lessing valued Richardsonvs novels ve:.-y hi ghly, and 
in a letter to Moses M~ntielsohn dated December 18 th, 1756 , 
Lessing speaks of Lillo's "London Mercmnt•: 
"Ein ander Exempelo Gedenken Sie an den alten Ve tter in 
Kanfrnann von London; wenn ihn Barnwell ersticht, entsetzen 
sich dia Zuschauer, ohne rnitleidi g zu sein W9il csr gute Char-
akter des alten gar ~i~hts enth~lt, was den G~~nd zu diesern 
M,, 
Un-~luck abgeb~n konnte. Sobald rnan ihn aber f~r seinen for-
der und ~.rett 8 r noch zu Gott b~ten ho:rt__,verwandelt sic h das 
Entsetzen in e in recht entzt~ckendes 'Mitleiden und zwar ganz 
n 3 ~!"lich weil diese g :rossnnitiga That aus sein3m Unr;lu~ke 
flies set und ihren G ~1nd in ctemselben h~ t". 
But En~liah influence is no t only sho~vn in the plot of 
the play, hut a1Ro in ~he na mes of the cbe'. rR.ct~rs. As D~:~ 
Erich Schmidt points out (Lessing I 252) the name Hell efon i.: is 
taken from ConRre"e 's "Double-Dealer•: Mar~vood, Wai twell and 
Be~ty are names found in his •way of the Wo~ld". 
't'he relati.on of t he cha t""a '!te rs to t hos9 of ~ '1e t wo r.1a1 n 
Enp:lish sources has b e e n su.fficientl ~r n n ticed in o t!'le!· works. 
Dr. Erich SchMidt, too . observ~s .ri ahtl~r the r e lation of r-' rs. 
Marwood to Lad~r 't'ouchwood in Conp. reve' s "Double-!)ea l e r• { !.ess-
inR, p. 25~). He also tries to found a connection be tween 
t he r elation of' Dean SWift to St~lla a!ld Vanessa and th., t of 
Mell~font ~o Marwood an~ Sara. but th9re is no Ruth0~i ty to show 
th~t Lessin~ w~s acquaanted with sfift's history. 
~r~atic Fragments. ______ !!$ ____ _ _ 
Wi th ~his drama and the T.heatralisches Bibliothek a period of 
Lessing's life ~t Berlin may b e said to close, or, at any r~e, 
a pe~iod in his writingso New schemes fo~ dramatic works 
occupied mttch of his tim~, and the remaining fragments are 
very numerous o The fi .rst of these is •nas be frei te Rom", of 
which Erich Schn1id t says {Lessing, I, 337): 
"Den faltigen Alexandrinern des Henzi folgen z~it 1756 oder 
1757 gedrunganer R~merstucke vo~an "Das befreite Rom". Jetzt 
erst kennt Lessing den frei~n St61 der Engllinder und sei:-t 
Entwtrr, der sich- auch in der fo~ Revolutiona~- mit drei 
Acten begn;g~ ~rinnert nur ganz ~usserlich durch di~ symm~t-
v4--
rische ~nlage in je vier Szene~mit gr ossen ~espondirenden 
IJJ 
Red en und durch die Einhei t von \tg und Ort a n d ie Franzosen''. 
It is ''~r~r d.iffim.tlt to ju.dge from~ mere outline the 
nature 
alltllH,~l'~ of a piece, but the gf9eat diffet"ences b etween tre 
proposed drama and the typical French drama ar tl! 
(1) The presence of the •mob" on the stage. 
(2) The suicide of Lucr~tia and the assassination of Tarquinius 
t)n the stage (altho'tgh in both cases they are carried off 
dying). 
~e fei~ned madn~ss of Brutus seems to show the infl uence of 
Shakespeare's "Hamlet" o Had Lessing carri 9d out the planre d 
dt•a ma, ~·e1a t io!'l to the English dr?.ma rni P'.,ht l'!lo::oe tB v fJ teen rev-
ealwd rno~e clear l v. 
t • 
~h~ fragment of Kleonnis , whi ch was to be a tra~edy in 
fi,, e a cts , is written in l' lank verse, a f a c t which may have 
been p ~odu~ed h y !.easing ' s r eadin,O" and study of' Shakesp~P.re. 
Another fragment datine from 1759 "Fatime•, which c~mences in 
prose, is cont inn ed in blank l!e .":"se. 
A completed play in prose •Philotas" is a1 so t~ouP,ht to 
show traces of Shakes~rian style. I again quQte Erich Schmidt ' s 
"Lessing• (I, 347): 
•vom StP. rben spricht er, als ob er Shakespe~re'a •Ha~ e t" 
gel esen ha ~ te. !.es si n ,t:, kann ts die b ohrenden Monolo[)e des 
j 
Danenprinzen dar.1als ni ch t bloss aus einer Yol ta i res chen Para-
1 
Phrase;"vortrefflich ubersetzt" f~nd er 1757 den Monolog •sein• 
oder •Nichtsein• in Mendelaohnchen Blankversen" . 
.. 
Theils ShRk9speare, t heils der Antike fol~end, fullt er 
~ ,, fn seinem ku~esten Stuck drei Auft-.i lle du~ch die langsten 
Monologe 3us, di~ er je geschriebe~hat• • . 
1'he fact that Lessints called the t!~ansla t ion e xcellent 
in,.r ol,res the assump t ion t hat h e Yf .:>J. a acquainted l'fi th the o~ie-
inal ; bu t , nev-'3:r-~hel~s s , the monoloP'Ue of Philotas h ears ~e ry 
<iii 
li -t: tJ.e resembl an~e to the monolo~te of Hamlet, and it is '!ery 
doubtful whet~ r Shakeepeare 's wo"!'k had ~ny influenae wha te~rer 
on •Philotas•. As this is the first evidence that Lessing 
read any of Rhak'3spear~'a playa, it is not withou t sorn l'3 im-
por.tance. 
In 1759 the •Briefe die n~ueste Litteratur b e treffend• 
were COJ"'l!'Ylenl}ed, and thev ~ontimlP;d fo r six years. 'Y'he~' fur-
nish a ,raluable source. of inf0!'1'!1ation concerning Lessin,rJ: 's 
knowladgt::! of Kn~lish Literature, and also show that his opin-
ions on En~lish Literatur~ w~re now c0nsiderably chan~sd. T.his 
is pa:r-ticnJ.arly the c a se with regard to Pope, who is now no 
long~r con3ide~ed as essenti~ll y a poet, as in •Pop~ e in Meta-
physiker" but ~s J"llOr3 a 'f 0 .r·sifie~. In the se~ond l~tte ~. h':l 
says •Ebe!ll i tz t habe ich sinen von c:Jir, d e r si~h an einen 
englisahen Dichter:-- raten sie ainmal an welchen-p,e:nA.cht hat. 
0 Sie konn~n es doch nicht er!"at~n , an Popen . TJnd in P r osa 
h . 4 a : Ar 1hn ube~s9tzt. Einen Di ~hte r, d 9ssen ~~os ses, ich 
will nicht sag~n g~sstes, Va ~dienst in dern7 w~r, wa s wi r di9 
mech~nisch~ de~ ~oesie n~nnen dessen ~anzen Mllhe dahin ~ing, 
den reichsten, t~iftigst 9n Sinn in die ~enigst9n, wohlklin~endsten 
Worte z u l•~gl3n , dern dar ~aim koine Klflin igke it war'~ einPn sol-
, 
chen !'ioh t"1r in ° t'OS& 7.U ubersetzen, heisst ih~ a!'aor •• ll u '"' en .. s "' e en, 
.. , 
a la man d en Enklidea enas tellB!'1 wu~de7 wenn man ihn i n Verse 
II 
u b ers e tz t e ". 
Les sin~ h~d at laRt ~e~l\sed Pope's essential ~ift, and 
the na t '..l re. of his great !1'!9rit, a lthongh h e stil l Q...1.ali.fi'JS 
h is s ta tement wi~h an •tch will nich e SRRen p~rysstes•. 
Le~sing then ridi~ules a few glaring ~istakes in the 
tra nsla tion. In one c~ae where Popesays "Th~t p eopl~ shoul~ 
"' 
expect ns ~o b ,..l Schol rtrs :md ye t l:l0 an~ry to .find us so•, the 
• II t ranslator h~s t r a nslated •schol 'l rs" by •scnuJ ~r". In ano t he r 
case Pope says 'i'h~oo ritus ex c P, ls '.firg il in •simplici t y and 
propriety of s tyle•: 
.. . . the transln to ~ undn rs ~ood b y p r op r 1e t7 
•Richtigkeit•, which is the usu~2 meanin~ of p ropri~ty, but in 
t his f! a'3P, it rne~s "pecul ia!•i ty" {"EiBen t lUnli ahkei t• } . 
Th e sffi!J e non'Tiction t h llt Pop~ was no poet is expressed 
wi thout any r e se !"v e in t he 103!'c! letter (dating from 1760) • 
He quotes f .:.-on a n P..r.t!li sh "Easay on t !-le Wri 1i n gs a nd Genius of 
Pope " : " t h e man of :."'hyr.w s may he easil y found, but the {!ftn-
uine poet of a lively plastic ima~in~tion, th e true Make~ or 
cr~ator, is so uncommon a p!'odiGy•, e tc.,et~. !.es sin~ a:'!. ds: 
SJ 
· li h " " c· elgl3nt Ct nur d.r•ei 1Jannc !."' fur Poe tin;o den Spenser. d~n Shakes-
peare und den Hil ton . Eben d~rselbe sp~icht Po p e n den Namen 
ein~s Poe tan ~chlech t e roings ab. Pop en spri ~h t er ihn ~b , der 
unt&~ so ,..ri e l en •ro rtrefflit'!hen We ~ken 8.1 c .1 e ine Ode auf die 
Vusik R8maoh t hat, die wenigstens nicht schlechter is t, als die 
best~ C 1•ame rs~h e Ode. t.Jnd wozu rnacht e!' da.rU r Popen. Eben 
dazu, W'JZ 1.l ich Cr3me~n ma~he7 zu dem VO!·trefflichsten '!ere ifi -
k ateur •• . K~nn Mann der vortref.f'li chste llarslfikateu r sei n , o.~.1ne 
ein Hann von '.riel em Vera tande, vf)n 1/ielem Gesohm.fl.ck ':l z u s-9in" • 
From t his i ~ will be seeP tha t L·}ssin~ so: ill <idr"li res Pope 
(he says •rst d~nn ein Versifikatenr nichts als ein Re imer"?) 
T . • I t is mor~ ~ess1ng s 
concdp.ti,);l t ):' the r-eal poet whit'!h has ~hanged t ."lan h~s appreci!l-
J 
tion of Pope. T ...oosinJ .ce'},.,~'!1:\81B F.ls th~ ~r.::at ~ssential for 
As t hP, ss~ond l &t~er co~demned the bad t r a nslator of 
-&r 
Pope, to ~hP, t hirn condeMns ~ bad transistor of Gay's Fables: 
"Wollf.m S ~ e einen andern lrPnn~n lernenidessen guter Wille 
uns nun schon de~ zweiten englisohen Di~hter verdo•ben hat ••• 
" 
"tTon das H~r!"n von Pal then Ubersetzun g der 'l'homson-s.~her 
Jahreszeiten werden ihnen fnihere Brteile zu Gesichte ~~kornmen 
sein. Nur ein 'ft'O!:"t ,ron seinen Fabeln des Gay". 
'£'hen he gj_yes hiw own opi:rlon O!"' Gey's wri tings: 
~' Ein gut r;; r Fa beldi ch t9r is t Gay E. be rhaup t ni ~h t, wenn man 
"' seine Fabeln n~mich n~~h den ReReln beurteilet, welche die 
Kunstrichter aus den besten Fabeln des Aesopus abstrahie!"t 
haben, bloss seine s t a.-ke Moral, seine fe ine Satire, seine 
" ubrigen poetischen 't'alfjnte machen ihn trotz je~en Regeln zu 
einet!l gu ten Sch:!:"if ts teller". 
LessinR gives th e followinP, instances of e~roneous trans-
lation: 
(1) •1he miser tremblin~ lock9d his chest". 
translated: "der Geizh~£s blickte zit te~d auf seinen Kasten". 
( ) . . " 2 ti i knew to hit e ach cou! .. tlers p3.ss1on • 
\ 
t ranslated: "ich ·.r e~~i~d 9ina s j eden Hoflings Leidenscha~t zu 
•• b t=~lUhrsn". 
(3) "She'll ha,re he r will, O!• hB.V9 her fits•. 
"Sie will en twede~ ihren Willen h llb•3n , od~ r auch tl.T!lwacha-
tl To which Lessing adds w 0 dreimal G!ucklicher, dessen Gattin 
he wi 11 a t t ac.k ano tha r bad tr~nsla to r i n '.,h e n -9x t issue: 
;, E_i n rre l.. C ~ B 
? .., eser , • .: . e ~f.?'!lann h f'l t Bolin,rrb .roke's B .... iei' P. ube r 
,, 
di;; Erle ~nnnr; n.nrt den Gebr:;ut?h de!" Geschich t e ub~rs a tzt und 
er is t et~~ "0:1 rter1 Man sa. ~en kann, dass e!• all es, was die Welt 
.. 
t:.013h bis i ~z t 'tron alendt1n "tJbe~sc~tzem ge sehen hat, unHndl ich 
•• 
wei t Zu.!•nckl!tss~ t•. 
1'he ':Je x t l et. te~· f.!::>ntinl(; S ·~h ~ attack: 
,, 
"Uns 9.rP. UhersetZe!' .. , e~~t r~h €-n S':!lten die Sp t·a.che; s1e "'foll s n 
si& erst •r.:;retP,hen le!·n en, Bi e ~ 1lberset:z:en, nich Z U uben und 
aus d e r Folge de~ Gedank~n abnehmdn konnen, wo si~ j e ne Man-
P.~lhafte K~nntni8 d~r Sp~ache zn Fehle~n '!e ~lei.tet hE:Lt Weni g-
•• 
s t ens geschieh~ ~s du~~h di9se etwani ge Fa~igkelt, dass ihr 
Leser oft ~ehy·a .:oe -=ils nu.r di ~ 0 !''0bs ten beme!·kt un d die f 0la-
.. 
encicn des Har.cn Br:rgrr.c= .. nns sind .aewire nic!lt P,!"St dn!'Ch die anP"st-
liche Znsar.nnenhaltuns d8fl Ot·i~inals entdf· ckt wo..:""den". 
I.essinP' qno tes a numbe~ of exampJ es i l1 s u ppo !·t of his 
asse \_"' t ion. I ll tbdEH~ a: tR.c1.:s ')!1 tiid tr-an ala ti ona L~ eSl n c !'ev -
h is readin8 i n EnRli sh. He is ~lways abl e to r e fer ~ o the 
I n th~ ~enth l ~ t te ~, L~ssin~ d~nies t h3 e t RtAm9nt by 
Wi e land •dass die Grieahen den Shafteshu~ychen ReRriff e i n cs 
Vi~ tu os en rln ::- ~b i h ~ 'X a, A o <; f..-rx../ l'k.{)o~ - ausg ed !··u'Jkt h:;l::ten. 
Mann•. 
I n th~ t welfth l t~tte!~ T_ :::; s a ir~g says: 
"Diases und se i ne ttr~ derholt ~; Anp1•e isung des Shaft 9 sbury, 
den F;r in :Jein9~ AkadeMie zurn 1Uassischen Sch!·i~ts t~ll e r mn.~h t, 
tung zu zi~hen1 b ..:;,ro !· sie si ~h in des poe ti sche Int'.:!"es s e d es 
He !'lTl Vli e lands "~!-w i ckeln l:~sson. Shaftesbuy-y 1st de r g9f-
;hrlichste Peind de~ Religion wa il er de r feins te is c. Und 
II 
.r u. pi t -7 r , u !~s ~ hl!lah ;.: & 
di e Rose in dem Munde d.er Schlange " . 
This jndp;rnen t o f Sbaf t9ebu ~·y is i n fb.ll a c; ~ o~Jtnce ~i t'h. 
the rnos t r~cen ~ "'iewa ()f his wri t ings • 
ff-7 
In the thi~teenth lette~, discussing Wieland's views o f 
~ 
the relati~Te exceJ.l ance of p1..1 l pit o~to~y,/\as~ why Wi eland, 
who is otherwise more incl in~d to the English, has o,rerlooked 
the works of Tillotson: 
"Kommt bei i~ etwa aueh ein Tillotson gegen die Bouroa loue 
und Trublets noch nichte i n Betrachtung?" 
Of all the letters concerning recent literature, however, 
the rnos t irnportan t both for the subject of this enquiry and 
fo~ showin~ Lessing's views on literature in general, is the 
se,renteenth, dating from Feb~tary 16th, 1759. 'l'his letter con-
t tains Lessing's first written appreciation of Shakesp eare s 
works. 
the letter commences: 
"Niemand" sag~n die Verfassar dar Bibliothek" wi rd leuenen 
dass die deu tscha SehaublL~ne •inen gross en Tail ihrer e.!'"s ten 
Ve~besse~ng d~m Herrn P~ofessor Gottsahed zu danken habe". 
Ich bin dieser niemand; ich leugne e~geradezu". 
He p roceeds to give his reasons for the c0ndernnation of 
Gottsched's refo~so He did not so much try to ~efo~ the 
theatre, as to create a new one in the French style: 
"Er hatte 'l.us unsern al ten d rarna tis ere n S tllcken, welche 
er v~rtrieh. hinlanglich abrnerkcn konnen, dass wir rnGhr i~ den 
'ieschl'!lack der En,o:lUnder, als der Franzosen einschlagen; dass 
wi ~ in uns~ren Tra.uers-pielen rnehr denken und sehen wollen, 
als uns das f'urchtsarne franzrysil'3hs 'l'rauerspiel zu sehen und 
zu denken .3ibt •• •.• Er h~:tte also auf di eser Spnr bl~iben sollen 
~ " 1Jnd sie wu~de ihn R~radenwegas auf das enFtliache Theater s;efllhrt 
haben - Sagen Sieja nt '}ht, dass er a.Ich dieses zu nutzen 
~esu~ht , wie sein Oato ss beweisa_Denn eben di~ses, dass e r 
den Addisonsch~n Cato fur das beste en~lische 't'rauers~i91 halt, 
zeige t d~utlich, dass Pr bier nu ~ mit den Aug en der Franzosen 
gesehen und darnals keinen Shakespeare, ke in en ..T onson, keinen 
Beaumont und ~letcher etc eekannt h~t, die er herna~h aus 
Stolz auch ni ch t h ~ t wollen kennan Je rnen". 
In thi s T..lf}Ssins; states more lx'ldly what h~ had already 
menti oned in t he "Histo r ie und An!nahme des Theaters" at the 
be~inning of his Berlin d~ys. What was then m'3 ~~ l~r a chance 
thou~ht undel.reloped, has now r i!>en ed into fi ~ ~onvi.~tion. 
Whil e Sha~~speare was Mentioned fo~erly i n a list of writers 
"who have :~s many faults as beauties" h~ is re :·e recognised as 
belonging to a class of his own . Lessing continues: 
•wenn man di e Meisterstucke des Shakespeare, mit einig en 
b esch~ id nen Veranderangen, unsern Deu tschen ilbers e tz t hii t te, 
. ,, 
ich weiss gew1ss, es wnrde von bessern Folgen gewesen sein 
' 
als das man s ie mit dem Corneille nnd Rae ine so b ekannt genach t 
hat. 
,, 
Erstlich wu:rde das Volk an jen~m we:L t rnehr Geschmack 
gefunden h~ben , ~ls es an diesen nicht finden kann, und zweitens 
" wu~e j ener ganz ande•e Kopfe nnter- uns erweckt ha b9n, als 
man von diesen zu ruhmen weiss. Denn ein Genie kann nur- von 
~ ~ 4 Wrt,(Xlj;; ~ {-~I vi 'Y' v -M'Y'...- -eu ~ tvru 'lh!n -io- J)".v yZ.. ' 
einem, das alles bloss de~ Natu:r zudanken zu haben scheinet , 
II 
und durch die muhsamen Vollkomrnen heiten de:r Kunst nicht abs-
ch:recke t". 
'l'h is, then, in Lessing's opinion, was Shakespeare's 
g reat merit, which gave him greate~ impo~tance as ~n o bject 
of study fo!' Ge.r1nan dramatistso But, he continues, thongh 
Shakespeare owes his gift to nan1:re, he is much nearer essen-
tially to the ancient t:ra.gedy th~n Co rneille: 
"Auch nach den Mus tern der Alten die Sacha zu en~scheiden , 
· '' in' · D · h 1 Co ,..n is-+; Shakespear~ ein welt grossere:r faglscher 1c tera s - -
eille, obgle ich di9ser die Alten sehr wohl und jener ~ast g~:r 
ni ~h t e ekannt hat. Co~neill9 koMMt ihnen in dsr rne chanischen 
Ein r ichtung und .C)hak~speare i n dem Wesentlichen n~~r., Der· 
En~l P-ndel~ e :t,.r el cht den Zweck der 'I'rAt'J'odie fast · 
""0 1rnme r, s 0 son-
d erbare und ihl!l eiRene Weg~ e- auch wahle t und d e r Franzose 
erre icht ihn ~ast ni emals, o b e r ~leich die gebahnt~n We ge 
der Al ten b e t~:·i t t. 
N~ch dern Oedipus d~s Sophokles l!ll1ss i n d er Welt ke in 
~ ,, 
Stuck roeh r Gewal t ub ~ ~ uns ere Le idansc haften h <iben ala Ot hello, 
als Koni P; Lea~, Rls Hamlet, £c. Ha t Co~n~ille e in einzi g es 
d ,, 
~rauerapiel . dRSf Sie nur halb so ge~ret hat~e als die Zayre 
I 
des "!oltaire. Und d i e Zaire des Voltaire, wie weit i s t si e 
unt'tr dern '-fohren von VenediB, d~s sen schwache Kopia si e ist, 
und 1ron welchern, dP,!' ~anze Charakte~ d~s Orosmans en t lehnP,t 
wordP,n •. 
This passag e mark~ a ~reat ~avance in ~assine's kno~ledge 
and app!'e cia tion of F.:n ~lish literature. This til ~n~~ in !.ess-
dd b t .... _a the .... _ g radual and slow: it was an evo-. was not su en u 1nP.: ... ~ 
lution of ideas, not a revo~Ition. 
I h 1 +t he t~P-n passes f r om hie eu~l7, n t ~ e., P, ~ - of Shakaspea re 
h nea ~ ~elation between t~e En glish ~nd t o another proof of t e ... 
9' 
German d.ral!la: 
"Dass a ber uns re a l ten S~bcke wi ~klfch sehr viel Englisches 
h tl ,, ., ge ab t h aben, konnte ich Ihnen ~it geringer Huhe wei.tlaufig 
b eweisen. Nu~ das bekRnnteste derselben zu ne nnen1 Dokto~ Faus t 
hat eine Szene, die nur ein Shru:es peares ches G~nie zu denken 
~' ve~nogend g ewesen ••.•• " 
He then 6iv~s a sc ene from his own ska ch of D~. Faust, 
and this ends the seve!1 taen th le t te r. Al read:t i n the next 
le tter this subject i s deserted for a d i s cuss ion of Klops~ock. 
The n~xt men tion o f Engl ish literature is i n the "Appen-
d ix" to Part I, i n which Les3ing po i nts out mo ~e mis tak 9s o f 
translation in Bergm~nn 's Bolingb r oke. Les sin~ ~iv~s th~ 
Engl ish t ex t i n each case~ 
I n the thirty-ninth letter O~ay lOth, 1759 ) Less i ng f?: i ves 
• .g~ 
his ,,iews on P~ior s "Semolq:ft". He begins : 
"Prio r is t einer tron den LieblinLJSdichtern der gros s en Welt 
in der er selbst kein~ ~e ringe Rol le be i seinem Leben spielte, 
•• ob ihn gleich seine Geburt z u den niedri gs te~ Ge schaften e~~ 
Ut . 
ammt z~ h~ben sch1en. Kein .. engl ische r Dichter fib~ rtt"i f ft 
ihn Rn Rei n igkeit de r Sprache, an Wohlklang, an leichtem Witze, 
'• 
an naive r Zartlichke it. Uns &r Hag~dorn hat i hn of t el~cklich 
nache es.hn1et und ihn h~ tte ich t!Ohl dass N'ussbraune Madchen 
h I/ II 
mogen n a che rzahlen horen. 
Abe r eb en dieser v~~li9b t e Pr io r ist m1ch der 
Ve~fas ser ~ines ~ ehr Srns thaften We ~ke s. Die edeln Bilde r, 
die tiefsinnigP,n Anme rkungen ub~r der Menschen Thun und Lassen 
und die 'ro !"" t!"e~flicben 1 Bbensr-egeln, die man in den Spmchen, 
in dern P r edigen und in den ub~igen Buchern antrifft, ~el~he 
ge.Meini gli~h de~ Salo~on zugeschrieb~n warden, ha tt~n ih~ 
•• ~e !"llh r t und er gJ.aubte , den Stoff zu einer weit b9ssern Gatt-
un,q; '!On Gedich te:1, darin zu finrlen, a.ls j emals die griech ische, 
lateinischP, oder i ~gend eine n~uere Sprache hGrvorg~bracht 
hat,Er rahl!l sich daher "or • •• • •• diejeniden Anme:!'kungen u!ld 
Sp~~he zu sarnroeln und auszufllhren, welche den grossen Satz 
I 
zu beweisen dienen, •••• Es ist all ~s ganz eitel. 
Und hieraus enstand sein salomon.• 
P~io r is at th9 p~esent d3y much l ess est~emcd than he 
was in t he eighteenth c~ntu ry, and for the most part he seems 
t o have be~n ve ry medi~~ra wi th o ccasional flashe s {as the 
"Nut-brown Maiden•) of P'OOd verse. Les sinJS himself h'ld no 
hi~h idea of his Solomon, fo r R li ttle 1 t h a er o says: 
•Mehr braucht ea nicht , Ihnen dieses Gedicht wieder ins 
., " 
Gonach t n,s zu hringen, w~lches Sia ohne Zweifel ~i~al we rden 
g 9lesen h aben ~b~r auch "ohl schwe·rlit!_"" h 1 · 1 
- ..;! m~ :: a s etnrna ••••• 
Sein Salomon •••••• ist zu einern ge cchwatzigen Homi le ten p ~~or-
" den, d a r una 'lberall all es . sag ?n will". 
! 
After this LessinP.: discusses t he transla tio~ a :1d cri t ic-
ises the m~tre very se•rerely. He then quotes a :fi'; w l i nes from 
th~ pre:face writte n in Eh~lish re X3me ters! and this indu aes 
hi~ ~o spe~k about hexRnPters in England in ge~eral. He 




uction of the Ancient G~~ek and Latin Measures into British 
Poet~y• viz. a t~nsla~ion of Virgil's Fou~th Eolo~~e. Jabob 
and Raohel, a pastoral, etc., 1 737 . 
~ 
He quotes :f !"Ol!l the t~ansla tion of the Fou ~th BelogtHt. 
In th~ next lette~ ( 40th) the theme of hexameters is (}On-
tinued. L~ssing writes: 
·H~ tte Mil ton den Hesamete~ zu seinern Ve :t~lo!'OOn Paradiese 
g ewahlt, so wt1rde er la'ngst den Lieblingsvers d9 r Na4;ion gew-
orden sein, wenn der Dichter auch nicht das Geringste zu 
Ged i '!h ts Wt;rd~Jr.. di e an ~;·e·~o ! 1 .n_ t.,~ v 
"" - e_.,::ar t !!O lang~ ve.!.·:retcrL h aben, 
bis sjch das Oh :r· ur.Jne r~lich on i '' 
- ~ s e g ewohn t _ln c in de~ , w~s as 
I 
anfangs nu .!' duld9 te, endlich auch Wohlklan~ entd-;ckt hP..tt9". 
I n this case Lessin,q; puts t~o mur.:h confi dence i n the 
patience of the !3 ri ti sh Na t ion, for the )'9e are Yery few Eng-
lish people who can t ole!·atf: fl lon p; succ essl on o f Hexarm ters, 
\ -
and he forg ot, too, thA.t th 9 ar ~ifir;inl mxe.me t o .!- was t ot-
ally unsuite d t:: o th~ gl9nius o!1 the English lan:suage. In 
fact this opinion seenm to b~ d e ~ived from t h e r~essing who 
I 
judgP,d poe t !•y by F rench z-atre .r than 'l'eu t oni c at anda.:-ds. 
1 \ 
Lessing 's f~iliarity with English Lit9rature is shown 
by a reference i!"l the forty-f:!..:t·st lette r to Pope ~ s opi11i. on 




He a gain g i,res the words of the 
In the saMe 1 e t t e :r- he exp re~38 t:s the opini on thR t t he 
wo~ks of Dtisch .are me~P,l ;r cornp~_J ed from thoo e of Pope, Thorn-
son, Hervgy, 'Young, Klei{3t, Haller, and others . 
I n i:ha fo~ .. ~:y-ei p-,h th l etter Loosin p; c ondemns t h e fo.llryw-
ti'D • ' - . ... • l 11 . i ' ' M '1 e~ :u, t ~~ln t7e n l3, n as n1 c 1 t a . 'Jln we t u be .r einen 1 -
.. 
ton e r hob e n is t , s onde .?:n .nuch un t ~r den ~ibnschen a1n nach-
sten ~n den '1 ~ ist Da,rids nne. der P!"opheten r~ ~enz t. Nach der 
Offeni: a :"T'.n g k er.n e i.0t: f as t kein Bnch, we1 c11es ich rn~hr liebte, 
rll 
Art hescha~tigte ,als eei ne Neehtgedanken~. 
Lessi :-1~ is ~orrec~, the praise i s too e xt~avagant 
a6 
I n the 5 0th l ott er (August 9th 1759) ther e i~ a chance rfter-
ence t o the ~~lish peri oni cal s . 
I . tl ,, 
Um d~ese ~inkl~dunget4 Rn we lchen rli e rooralisohen ~ochenblatte r 
,, ~ ., 
dar Engl~nder so unars~chopfl~oh ~ind, s oneint s i ch da r 
Aufseher wf}nig bakunn:oort zu ht1.ben ". 
Wa h n.va a l ready sean thA.t JJe ~sirlg v-tas :f'A.l"'.d.J..inr \fith t he "Ra.m-
h l e r" anrl t he 1 Tatler 1 • 
The 5 1st l ett e r prov i de s t~he next rnont i on of Sh-'l.kespaars 
ann the ref ere:ncB chi ef ly concerns t he sty l e of. Shakespeare . 
I n the l A.st pa r agraph he vrrites " •••• Es 1.Rt dahe r so gar ein 
,, 
grossos Kunst s t uck ainas t ra.gisohan niohter s , wenn e r be sonder s 
I( 
di e a r hahanst an Gedrl.PJten in die go1minsten WorteAl c idet und 
,, 
i.11 Af"f eJrt,e nioh1i das edel st e sondern df\s mchdr.ucklichsta Neben-
41 begriff roit sioh ruhren sol lte, ergreifen l asst . Von di esem 
" Kunstfltu oka warden aber f rei l i oh diejoniean ni~ht ~ wi naan wollen , 
I( 
die nur an einem l!or r ekt en Rae ina Ct6 achrr.aok finde nt unrl so ung-
tiick.J.:tch rind, keinen SM.kespeare zu kennen". 
Tr.i.s passage seems to point to something roore th~n the 
roore rea ding of Shakespeare' s pl ay s , narooly., the study of them. 
I t also marks ~ coropl ~te departure froro French t radi tions, f or 
as in the 19th l e t ter, Cornoil l e was unt avourahly co:mp.-'1tr ed to 
Shakespea re, so in this l e t ter Racine is also plao~d hAlow t he 
Eng11.sll write r :=t.s ~ drR.nn t ist. The 53r d letter oontr'tins a rer -
erenoe to O~en' s 1 LifA of ~uean El i zabet h 5 • 
The first l ett er o:r the 4th p~rt. , or the sixty-thi rrl of ths 
whole series (Oct obe r 18th, 1739) continues the pol P.nic against 
Wieland. 
In disoussi.ng Wieland • s * L Riiy Johanrm Gray', ho s lily r .. :rm.rks 
that the v? lue of the piece is attest ed hy the f act thn.t an rng-
l i sh writer has delihorate~ plunrlarorl from it . He ao.duoc s a 
nurobo r of unrlistakea.bly par a llel pas sage R, fi . g . 
Wieland: Ve~scht ~ei m6ln f at a l er Ra\ 9 ver.wUneRoht Die Zunge , 
ciie zu deineM Unte rgang So wort r e i ch war. Ach m ine 
Toohter ~'Jir hricht roo:ln Harz. 
The Er£lish Writer: Ours 1d he ~ Counsels , ~ To~gue 
That p l eac1od for tllY ruin n.no p~rsuanod 
T~ guiltl s~ f eet to t r oan tha pat hs of 
g~a.t-ne ss 
MY Child ••• 
I have cnosen t his passage a s the Rhortest, hut the longor 
on~a, of oourse , fUrnish mor e convincing p roof. Tho following 
l ett,or, .ho;-3ver, dashes W:ltlnnd from his pedestal. I t b gins: 
"So? verrout an Sie, d~es hinter roeinem Engl ander , oar don Horrn 
Wi'1land soll ausge(:chriehen h1.11on, eins kl~ine Bosheit Steoke ? 
Sie rm:Llen rloch wohl nicht, daas ich, e in zweit~tr In ~c1er, cl i e 
anglisoh~ Verse selhst geroaoht ilabe . Allzu viel F.hre fUr Mich. 
~ein, nein roain Engl anc1er es istiort un~ hAi sst Nichol~s Rowe . 
Was k~nn Herr Wieland darUr, dass Ni0holas Rowe sohon vor vi~rz~ 
unrl mehr_~an~on gestorh~n ist". 
Lessing then gives an analysi s o£ the English pl~y ~nd proceeds 
'to show tha.t prao11ioa l ly avocy sc ene in Jfi e l ond ~: s taken from 
tho English. To this rule he P.l3ntion•~ ono exception, (\nd 
r ermrks A.t t he t:i.roe: 
t 
In ni8ser St e lle hR.~ Herr Wiel ann dom Rowe nichts zu da.nken, 
s i e ~s~ ganz sein. 
hend .r KOnig s i ~h n i<Jht wio e in6 sto l._h..,nne alto F'rau a usrlruok-
on rousse und l egt ihn pathetischerG Worta in ~en Mund. 
LesR:llig giv , s ::\'1ot hel" s'tl'iking proof of. th€ plrt.giar "lsm. 
W'ie l a.nrl llr1.s om:lttod t l;.a epiRode o i"' tho Duke o t' Pembroke to 
simplify the A.otion hut i.Mdv e x•Lently put s his nn.~ on the 
l~~s or qui1df ord. 
Tne !"'lff.nnor in which Lessing A.t,ta.cked rvi6lanrl cmn tne . requent 
quot atlonn front the Englis.a .1llow t,hat Lessing llR.d road tho 
Rngl ish :play and ban n. c opy# of i t1 at hiR ciisposnl . 
I n ~ha 127th k~ttar! Sept oroher 25th, 1760, L s~L~ says tr~t 
a l>ook hy f"e rrm.nn Ai l=) l h~s borrownd from Pope 1 s writ:i.nga and 
:.f'r oro Brown's 1F!st,i.PRta 1• 
This concludes tha evi rt'lnoe of t h " fl IJitar~t~ul.-hria.f'o 11 , 
the chi f iroportanoo of which is th·~ s1,at muont, o (' Los Bi ng ' s at~i-
~,udy. In adnit ion , his jurlgn'Jnt vdth 1..,aga1'rl t o Pope ann 
other Rn~li8h \vrite rs se6~ to h~ r ipar. '.PilH M Lur~o of his 
rea/ting i8 shown hy t ho va.rlous English qnot at.io11s . 
Minna. von Ba.rnhe 1m. 
Following the writL~s or Lessing i~ chrono&ogical or dor 
one rwst noxt consider the corne0y ;vfi.n.na von Ba.rnile 1m. Her , I 
only propose t o dftR.l with the influences of _..-nglish Litero.ture 
on 'the play. 
Farquh(1.r 1 s 11 Con'3tant c:oup16 11 n~s for hero a oolon91 whoss 
reginnnt, ie rlishanded, fl.nn wh o , Lhetr~for6, COY\Siclers h · 1se lt 
t,o h~V<l lost hi~ right t o t .na 1lA.nc1 ol' JAcly Lu.r·awe l l ; hut sho 
r erca.ins loyrt,l to him. 
Lurowell to the colonel pl~y~ ar ir~ort~nt part . 
Tt.d.s ~ee:unn t o be quito e lihely souroe fo r· ·t,he plot, a.l-
tbour,h KP.t l ner {L~ss:ings TJr'&J.~n, p . &';) prefers t o oonsin~r 
, 
T ,.,. Oh.::J,UP ~ o- t t0 "'W'nola .~ f . s 0 n~s " I'll 0 t •. ~ co ouro :'\ LJClr · ' P •:J Q 1-, 4:-J V t.L J c;-~oJ u.J-1 qp .:J.v a7 f:'l • ThA n~mn 
11 D:\e ;:)L' lt1A/~AnglU.ol< 11 is vory possi hl.-l de riven from ot·rrn.y ' s 
pidoe 14 nte Soloiol'' s Fortune a, hUlJ l ,oyon~1 1~J"ln.t ·tho~ i~ no 
obvio~.lf: coP.nBxi on bet wfian ,,ho I>iooas .. 
ni~ht)d tho ring opi0one ( Ot/to Luiiwi g) . Tt, nust ~>1 J(>nfe~~ed 
that t.her~ i~ n. a l ight res3:rC.11l~nce, hn~ Ri lOt .. n. .. :'in,~ ~piJorlo 
ocou.rs al flO ir Fn.rqu.hn.:r • s "Oon~t~ant Ooupl.a "., whic.:i1 pro1Tirl on o111aer 
m:tlio rlR,l ror the pl ct , i~ i s unneclJssn.ry to go so f ar ::\.f.ial rl 
as t,nn .~ rohant of Vanioe . 
Ti6ok ilA s soon in ~fA.nly tho hero of 1/lych .. rlHy' 8 11 Plaindealer " 
th(:} 1·10de 1 for Tellh~ir1. 
0 ~A.ll t.heee sourco~ 11 Farqurv\r1 i s the on~ PlO~t proha.hly used 
by I~seing, a lthough it is a l wayo poss~>la t~t Lessing had 
r~a.rl the other p l ay&, w.aich m-l.y tlt<~reforo J1~v~ :L-u~lu ?noed him 
slir;htly. It i s not nccess? .. ~J t,o eXn.f1.i.ne eP.oh o:: theso source ~ 
here, as ~ny writers hn.ve alreaoy clXhau~ten t hA ~uhj .ct . 
/00 
Anothe r sugg0~tion that Tellheim has heen pn.rtly cl~rived 
:rron 0heV9.lie r de St Louis ~.n ona of st~rn~' s works, PRY have 
some corroborntion i n th~ fA.ct tha t Moses Mendelsohn (H~y 1763) 
writA ~ to Gassing acknowlonging the rece~pt of seven English 
~>cok~ ar10tw.st which was Sterne's Tristtn.rn Shandy. He wr-.itu::;: 
c..6 1 Tri :-rt,arn Sh1ndy i st e in me•torh~tes Original •• . Ich hi e lte ihn 
:fur :tnen Mann wie unsern Liscov, an clam ic;h wie Sie wis sen 
keinen sondo»lichen Gosohr:nolfincien und Gleicnwohl gof allt cias 
Buc~ LAssir.gen. nes P: f n.rrers Reitpferd flrr egtA zu .. rst maine 
Neugi Br rla •••• rttnna von Ba.rnholm r ove&ls on<i roore connection 
hatwoen Lassing and English Litorature, r.or in Act IV, So. 6, 
thero i s n distinct r~ferenco to rn,hello in tho worrls of Tell-
hei.ro (p. ~73) : 
0 Ja~ •••• vdo kan der ~fuhr in venetianische nionsto? Batte 
dar Mohr kein Va.te"la.nd ••••• 
Bohtl~~ (Lessfn8 unn Shakespeare) ~~s s~en the following 
a.na lop;ieR betwe en Hi nM ann Shakespeare's works . 
(1) Tha t,ragical nA.turfl of the co:1edy of HerchA.nt ol~ Venioe. 
(2) The und ~r~ motive 1Frienclship ann Good ~P- ens" , anal-
ogous t,o tile root i va in the gerchant of Venice •• 
(3) T~llr~e~uu•s sense of honour of. Hamlet. 
(4) Love motive oon.pa.red to "Othello1 anci 1 RoJ'IJO O and Juliet". 
(5) Tho R1rC episode of Herohant of Venioe. 
/0/ 
Of the ss 1 and 2 are tho !"10St obvious, hut in both ca~ s 
the ideas are not neoessar~ nerivod froM Shakespeare. 
La.okoon. 
The next hook of Lessing 1 I.nokoon1 with t.he 1 F.:rstor 
-~ ,, " c- " I I Ent~rr1 Spatera n•spositionen ann Kollekt~nAen ~1rnish 
much valuabl e P.vddenoe. 
Th~ first ref .r ence to F.nglish r~tarature i s round in ~ note 
(W~rke Volume ~ p. 36), in which Lessing quotes f"rom Thom.43on • s 
~ Aga.Jll8mnon the passage in which ~lisander rlesorihes how ha was 
left on a desert island ~rl conp~res it \r.lt h a pass~gA in a 
Gre ek play hy Sophocles. 
In the sa~ note he a lso quotes an English transl ation of 
the Greek by Frn.nklin in support of his explanation of it. 
This note serves a eood purpose in showinR that LessinR in pursu 
i ng his cla ssical studies found an occasion to rean f orAign 
tranRlations, oo~ntarie s and cr iticisms. 
On p. 3A .Lessing says: 
u ell 
1 Naoh nar w;rkung des r~nzen betraohte Fqn die enze lne 
Szenen ••••••• e r wirtr"I:JRrt, or sohreiet, er beko ~ rlie gr8.ss-
liohsten Zuokungun. Hierwinar gehet eigentlioh nor Rinwurf 
des b eleidigten Anst~nde s . Es 1st ein Engl Mtier_,we lchor 
diessr Einwur.t nacht,ein ~~nn ~lso, hei we lchem ~n nicht l eicht 
• eine fals oha Dehkatassa a.rgvrohnelL kann. 
This Rnglishnan, he states in the nota s , is Adam Smith in 
his 1Theocy or Mor--.-\1 Sent~nts1 , ~)art I, sect. 2, c;hap. I, p.41, 
Lannon, 1761. The passage na.rnad :is f'roely transl at ed in the 
suhst~tquent text. The date o f the enition na.rre rl, 1761, 
a:t:fords soln9 indication of the tirc8 Lessinr.: hegc\n to r Ba.rl 
Adam Snd. th. The :first ,.dition or the " ~~oral Sent:ll11Ant s" was 
in 1759. 
<h p. 58 is the first mention of a work, which is :frequently 
r ef erred to in Lnokoon, Spence's 1Po~tis1 • LA ss~ writes: 
•spence s chrieb s~inen Po~tis mit vie1er k1a.ssisch~n Go1-
ehrsa.rrkei.t und in einer sehr vert re.uten Beka.nntschn.tt Mit rlen 
ube~ebKebanen Wikrken dor a lton Kunst. Seinen Vorsatz, aus 
I( 
niesen die -oroischen Dichter zu arklaren unn au s claD nichte rn 
. , l.E.N ,. " hinwiederum AUfschlusse horzuho~, hat e r of.ters Rlucklich 
erreicht. Aher dAroungeaohtet hehaupte ich, na.ss sein Buoh 
fU:t' jed~n Leser von nesoh.TTRok ein gA.nz un~rtraglicht' s Buoh sein 
• l11l88 • 
The f irst ~oousation Lessin~ ITnk~s is on thA same page (p.5B): 
1Allein nergleichen Erl~utBruneon nadur oh au:fzustutzAn suchen, 
£ ~ass man au s nP.m ZutA.ll~ Vor satz racht unn hAsonners non Potten 
, 
hei je~en K1~1nigkett ein Auge~rk auf. ni ase St atue ooar auf 
j enes Ae~lde andiohtat heisst 1hm eine1sehr zweicieutigP-n nianst 
erwei.sen•. 
On P• 59 note Lessing attacks hoth Addison anrl 1Penoe . From 
the Gerr~ Transl~tion of Addison's travels, p . 249, he quotes: 
• na. rlie rorn:lschen Solda.ten sioh nic 3 t wSBJ@; aut' <l en Stir.tP. r 
und kriege~schen Geist ihrar Repuhlic nicht wenig einhildet en, 
I o ~ 
.j4 
so waren sie ~~hnt,auf ihran Helroen rli e ~r~te r~~ichte 
des Ro1111lus zu tragen wie er von einem rTOtte A~ rzaugt unrl von 
- " w einer Wolfin gasauge~ Worden. nie ~tr ~e s nottas war 
vorgestellt, vrie er sich a.ur ni e Priest erin. I lia7 orler_, wie si e 
•• 
andere nennen 7Rhea Silviapnerabla.sRt, oto. et c . na Spence 
...... .. 
dieee Entneckung rles Addison so a.ussororrlent lich ~Lucklich 
findft, riA.ss or si e a l s Ain Must er in ihrer Art unn a.l s rlas 
s~arkste Be~sp~el anfUhret lwie nutzlich ner Wa rkon nor alten 
r-. ,, , , 
Artist.en ?.U Erk __ l A.rung dar Kl assi s ohen rondsch en ni cht er 
, 
gebraucht war den konnen, so ka.nn i ch Mich nioht Antha.lten s i e 
ein wen~ genauer zu betraoht nn (Po~tis ni a loguo, VII, p.77). 
In the subs e.q_uent not e Lessing endeavours t o rii sore rtit t he methods 
of Spence, vrit h what succes s a. cl assical schol a r must judge. 
other references t o Spence a.re round~ 
On p. 61, note referring to Oi a l ogue XIII, P • 20A. 
p . 63 r ef err :ing to nialo~e VII I, p . Al, P• 
on thA subject of Luoretius crle ' P• 64 Natura . 
Rerum l ib . V, v. 736-746 passa.~;P. in ~p()nce 
p. 64 ref orr inp, to Spence, ni~logue XIV, p. ~30. 
<h t his page he a l so says: 
84. 
not given. 
1 Nooh rnahr bedauere ioh, nass Spencen selbst Adnison hierin 
•I NIS 1 
vorgegangan, rter aus 10blicher Bo~ierde , ~ie Kennt~~er a.lten 
J 
Kunst werke zu Ainem AUsl egungsmit tel zu erhehen, nie Palla chenso 
,..., 
wenig untorr.~ohiaden hat, in walchen oie Nachahmung nos Kunstle~s 
dem Diohter anstanrlig, in we l chen Rie ihm verkl~inerlich i st. 1 
p. 65 re:terring to ni.R.logue IX, p. 129 
p. 6n referring to Dia logue VI, p. 63 and XX p. 311 
p . 67 r efe r r ing to nialogue VII, p . 74 
p. 72 re:terring to nin.loP-U• VII p. 81 in which ht:l not6s R. 
fault or SpeJnce : 
I nann Spence begehet rlR.bei. noch diesen Fehlar, O.q,ss e r ria.ss t 
was Ovid nur von einam gawissen Tempel dar Ve sta., n'A.rnlich von 
dam zu Ro~ s~gt, auf a lla Tempe l di asa Aottin ohne Unte rs2 chie rl 
und auf ihra Vere~ iiberhaupt ausdehnet. •. 
p. 74 r e:ter r ing t o Dialogue VIII p. 91 (on the MUse5) 
• 
p. 75 referring to Dialogue X p. 137, p. 134 
p. 77 r eferring to Dialogue X p. 145 
p. 130 r efer ring to nia logua VIII p . 102. 
In each oase Lessing is opposed to the view of Spence, q,no in 
no oasa noes he ment ion Spence's name in support of hi s t heories. 
On page ~9 Lessing r efers t~o Thomson A.s the s t fl.ndarii ne s-
oriptiva poet a s follows: 
'ner Maler, dar n::toh dar Beso~hung eines Thomsons eine sohone 
Landsohatt da r s*allet, hat rnehr getan, als dar si e gerada von 
dar Na:t.ur kopieret". 
He recogniRes, also, the limitat ions ot the descriptive 
poet.: 
1 Dieser IIBoht aus lebhafien sinnlichen Einrlrlloken et wa.s 
Schones, jener aus sohwankan und sobwachan Vorstallungen will-
kUrlioher Za1ohan1 • 
On pa.ge 91 is the first ref eren ce{to Milton, in which he 
~ (j f' 
defend~ Milton agfl.inst t he attacks ot Cn.ylus. He writes: 
,, c. 1 nann e~ s oheinat rlrklich, dass da.s vamohtliche TJrta~l 
wel,ohes O~ylus uber ihn spricht1nicht ;owohl. Nationalees~ 
. 
(. 
ohrnaCk,als eine Folge seine r ve rrnetnten Regel gowesen. ner 
If ,. 
Ve rlust des Gesiohts, sagt e r, rm.g wohl ciie gros ste Ahnlichkeit 
sa in, rlie lvfil ton Mit dam Homer gaha.bt~ hat. Freilich kann 
" I Iiilton k eine Ga.lerien fullen. Aber r.lllsste, so l a nge ioh rla.s 
leiblio~e Augfe h~tt e , nie SpMre desselben C\.Uch di fl S~re 
~ s ~ 
raaines •nne rn Auga8 sein, so wurde ich urn von dieser Einsoh-
rankung fre~ zu warden, einen grossen Wert auf dan Verlust 
e 
rlas erstern l eg\n. ~s v erlorne Pa.radieB ist daruro nicht weniger 
~ • li die arste Epop•e nach dem Ho~r, wail es wenig Clarml de a afe rt, 
a.ls d'ie La~densgoschichte Christi noswegen A in Poem i st) wail 
JtRn kaum den Kopf e iner N8.rle l in sie sateen kA.nn, ohna au .e e:ine 
f 
Stalle zu traff1n.rti e nicht aine Mrtnge der grossten Artisten 
hesoh3:rtiget h~!te ••••••• Es gi bt rnRlba r e und unrnalba re F~a 
und dar Geschichtsohreiber kann di e malba r st en ebenso unroal-
•• ari s oh a rzahlan, ~ls de r Dichter di e unroBlbarsten ~~lerisah 
.. .. da. rzustellen varroogand 1st ••••• Ein poetisohA~ Gerralde ist 
• II 
nicht notwandig das, was in ein MA.tal'lelles Gem:~.lde zu v e:r."W(l.nrleln 
1st. 
<h page 121 Le s sing agai n r e.fe r s to Milton: 
1 Milt on sa.gt hei Gelagenhait des Pa.ndA.m~on:tums;·Einige lohten 
da.s Werk, andere don Heister de s Werks. The English original 
runs: Milton Paradise Lost, Book 1~ line 741-2 
••• and the work so roo pra.isa 
And soroo the a.rahitect. 
On p~r. 15, p. 92 Lessing give s his views on ~nother Eng-
lish poem,. namely, Dryden's CXle on St . Oeoilia' s nay: 
·~den's Ode auf nen Caoilienstag ist voller musik:alischn 
Gennlrte, cl:i.e den Pinsel uiissig l t:\ssen•. 
Lessin£ shows his knowledge ann oomprehAnsion of Pope's 
works once mora in his reference on par. 17, p~ge 104: 
ttner mnnliohe Pope sahf a.ur nie rw.l e r:ts-=_chen Varsuohe 
seiner poe tischen Kindhait mit grosser ne~~~~tzaQg 
zuruck. Rr verl angte AUsrtruckliohJ rla.ss, wer nfln NR-rnen einee 
" ,, ~~ ... 
Diohta rs niollt un~rrtig £tt."lre n woll e , r1Ar Schilnen:a:w=s ... sucht 
,. ., h " 
so .fruh w1.a rooglic.h Ant r,._.c\gen nusse/ unii arkln.rte Ain hloss 
rmlenrl.es rYedich't f'li r cin Ga.atgenot aut l auter BrUhAn. 
Prologue to the Satires v, 340: 
That. not i n Fancy's na.zo he wander' d long 
But stoop' d t o Truth ann rroral:1z 'd his song. 
Thiel. v' 148 
••••••••••••••••• who coul~ t akp, offence 
While pure deRoription he ld t,he plA.CO cf RAnse. 
And hA also quotas Wa rbur ton's note on thP. pas a age . But 
Lessing ni~ not a l ways Rgree with Pope's vie~, as ~or inst~noe 
on p. 112, he write s: 
'nie Ei.nwiirfe _,walche rler alt ere soPiger, Pe rre.ult, Terrasson 
und flndare gagen etas Schild de s Home:-r3 rm,chan :~ind hek~nnt. 
Ebenso heka nnt 1s t class was Tlao i.er llo~Jl unit Pope rlarouf ant-
worten. Mioh nunkt <\ber, dass diese la~tforn sioh TCRnohrm.l ZU 
....... 
, .. 
we:_t e i n J.a. ssen unci i n Zuvers icht R.uf' ihre (f.l'\ie Saohe , f):lr\.ge 
0 beha.nptan, d j.e eben s,_ unriohtig sinrl, a.ls wenif; sie ?,Ur Recht~ r-
tig~l\1 d~ s niohteri beitra.gan'. 
~n~ pF-.ge 114: 
"Fope hess sioh di e Ent c:Uung un:l Ze :i.chnung d~s Rowin ni.cht 
a.lle ir ... g'F)ff\llen, ~onrtorn g l aunt, e noch etwa s gFLnz Be s oflcler a s zu 
thun ,'lv"ann e r nunroehr auch zeigt,a, ri~s~ e i n ,1€rles oi eser s o zer-
tl " st uok'"an GenHl de n:J.ch ilen st rE' ngst an P.e(j ~ln. n~r llel ~ti.f;entRgA s 
,, 
ublinl a n Mal e r e i. a ngege be!l. i.<1t. Kont ra-:;.t , Pe r npnotiv , di e 
dr s i F.inh e i.tE'n, a l les f "i.nd er drt ~m auf li ~iO "Jc-. FJt e h~o tJ~cht.et ••••• 
~ il. i ,, , ,..~.as~I· :t1a da r Kun.qt s t, den p,.lt, en gc.:t~;J ::l. ,~h R.h2.uqp~G ch~n und 
was Pope be i..br ingt wu zu beweisen riaF->s Romer s ohon e:t nen Begriff 
rtavon ge.1~n·.:, .ll.<ll ·Le h aweiset 1'7eit er ni oht r,1 ':\l s ria.3s ii!}U se l hst 
" nur f'i:l se!lr anvoll Rt·::l.ndliche r Begriff dav on 'hei~ownh.n~t • . 
LasHing adrts a note : 
will. ioh nen 1 n f ang rier fo l gen0an nus ih.rr. Rr.f.'ef"'ll'lr~~ t en Stelle 
(Iliad , Vol. V, Obs P • 61) ~ (~ :'\'11 ... ..., -
That h e was not st ranger t o ?Jerla.l P ·~ rsp(~ctJ iv~, f\ppa:=tr s in 
hi s expressly 1mr king t he oist~r!oe of oh,jeot frorr. ob,j ect . He 
t ellll us, &o. 
"Ioh sage, hie r h fl.t Pope de n Au sdTilc>Jt ~ a9r.:i ::t.l p<'l r.n~e~ti,,.e • di e 
LustperspektiYa ganz unriohtig, a l s walohe '1Jit, rl9~ nn.ou 
Ma.s s~gebung rle r Entfe rnll!'l6 ve:rro:i..l"lde rt~en ctrossen gar nicht s zu 
a 
thun hat, sondern unt e r de r roan l edigli oh di e Schwaohung und 
II .P Abandarung dAr Fnrben aaoh Be~ohaftenhAl~ der•uft orlar. de s 
w 
HAdie, rlurch welche s wir sie v~rstohatt. Wer rl i asen Fehler 
r~nchen konnto, nero wa.r es fl rlauht, von rle r ganzan SR.che nichta 
zu wiss8n1 • 
The noxt pa ssag e i n which LossinR r efAr s t o English Li t er -
ature rl~als wit il Shn.ltaspar a A.nrl provfls an a cquaintance with 
h:ts ·~ Lea r 1 n.nrl •Richarrl III1 • 'I'hA passage i s on p. 136: 
1 Wenn unsohadliche HS.s sltchkait l aoherlich werrlen k n.nn, so 
1st Schadliohe Hasslichkei t a l l ezeit s chre cklich .I ch wei ss 
--~e)" 
. . 't£ 61 .....t d~eses n~cht~zu elrautern ~ls s•ut ~in paar vortr ef flichan 
Stelle~de s Shakespea r e . Edmund, ner Bastar d dos G~fen von 
II Gl ost er, iro Kon~ Lear i st k e in geringera~Bosewicht a l s 
Richard, Herzog von Glouce st er, der si ch aurch rli e absoheu-
liohsten Verhr ochan JIIDl cien Weg zum Throne hahnt a , don.er unter 
rlam Naman Richard der nritte besti eg. Aher \vie ko~ es , nass 
e t jener bai wei t en nicht so vi~l Schaudern unrl EnKetzA~ te~vecket 
a.l s di Aser. " Wann i ch nen Bastard sagen hor e : 
Thou, Nature, ::~.rt rqy goddess, t o t hy J.nw 
My services ::tr~ hounn, wherefore should I 
Stann in the Plage of nust om Rnd permit 
The curtesie on ~tions t,o deprive roe 
For "that I a.m soroo t we lve or f ourteen Hoonshine s 
Lag of a hrothe r ? WhY Bast or d, wher efore hase? 
When nu diJnensions ar e as well ool'lJf)R.ct 
My r:d.nrl so gen' rous and rqy shape a s true 
As honest Madam's I ssue . ~ hVRRd t hey thus 
With ha se? with haseness? b~starrly? h~~e? hase? 
Who in the lusty stealth of ~turA , take 
r~ore composition ann fieron qua lity 
Than noth within ~ null, stale, tired Bed, 
no t,o ox-eating a whol e trihe of Fops 
Got 'tween a s l eep and wake. 
so hore ich einen Teufel, abA r i ch sehe ihn in dA r r~stalt 
.I 
eines Rngels des Liohts. Hora 1ch hingegen den grafen von 
Glocester sagen (Richard III Aot I so. I): 
Not I, that am not shap' d for sportive t rick s" 
Nor made t,o court a.n cun' rous lookinF;- r;lass, 
I, that am rudely stampt ancl want Love ' R Ma.j a sty 
'1'o strut hefore a wanton arohl ing nymph 1 
I, that am curtail'n of t his fair proportion 1 
Cheat ed of f eature by rl i ssemhling nature , 
ne~orro1 d, unfinish'd, sent he~ora ~ tiMe 
Into this bre~thing world, soaroe ha lf ~de up 
Ann thrtt s o l amely anci unfashionahly J 
That dogs bark a.t roo , as I hal t hy them. 
Why I, in this weak pipinr; tirrl3 of Peace 
Have no delight to pass away t he t ime 
Unl.esr to spy 1\Y shadow in the sun 
And ~esca.nt on ~e ov~n deforMity 
And t herefore, since I cannot prove R J~ver 
To entertain these f air well-spoken o~~ 
I a ''1 rleterrrlneci to prove a villain. 
I I "\ 
so hore ich einen Teufel unrl sehe einen Teufel in einer 
GestR.lt, die ner Teu:tal a.llein haben sollt~a. 
AOqu~intanoe with a rlifferent branch of literature i s 
shown in par. 25, p. 143, in which ar.x>ngst renRrks on what 
oonRtitutas the ridiculous, he s~s: 
1 Die drolligsten Zuge von nieser Art hat nie hottentottiscne 
ErzMlung ~quassow und Knonraquaiha in nero 1 Kenner" einer 
englisohen Wochansohrift voller LaunA, nie roan nero Lord 
Chesterfield zusohreibet. Man weis8 wie sohroutzig rlie Hotten-
r' •• totten sinn und wie vieles sie fUr sohon unn zierlioh und 
(..(/ heilig halten, was uns Ekel unn Absohe~ erweoket ••••••••• rli e s 
denke ~n sioh an nero Gegenstanrle einer f.eurig~n, ehrfureh-
.. ., 
tsvollan, z~rtlichen Liebe, rlies hore rnnn in der eneln Rpraohe 
d des Rrnstes und de r Bewunderung ausgedruckt unrl enthR.lte s ioh 
des La.ohens ... 
In the note he refers to the description of Knomquailla 
in the connoisseur VolUJtB I No. 21, and quote s in Enelish. 
In the sana I& r agra.ph he quot,es at length fron the Sea-Voyage 
by Beaumont and Fletcher Aot III, so. I, of which he says: 
1 In dar Note will ich noch eine Stelle aus einero Schauspie!e 
I ' 
von Beaumont und Fletcher anfuhren, die statt aller ~nnern 
t \ ' ' Beispiale hi1.tte sein konnen, wenn ioh sia nicht fur ain 
wenig ZU ubertrieben erkennen TW:sste: I This ooncluclas the erlrl. 
enoe o:t Laocoon, but the £irst draft and the latAr enit ions 
contain also i ndications of T..Jessing• s ?.oqull.intanoe with Rng-
lish Literature. I n tha 1 Rrster Entwur:tH par. R, there i s a 
/I/ 
ref'erenoe t o Thomson (p. 174): 
1 Zwe~, dre~ Teile oder sicht b~re Eigansonatten einas Dinges 
duroh Rei.worter, Adve rbia, P;:},rtioipia ~o gesohiokt zusa.romen 
,, 
zupressen, dass rran sie f'~st ehenso auf einrnBl zu horen 
crlauht' n.ls l1'Rn :~ie in dar ~'\tur au:r. eimma.l sieht: i s t ein 
-s&~leioh&n kl~iner v ergonnter auf eimMal sieht: ist ein oe~ 
gleiohen kleiner vergonntor Eingrif'r des Oiohters in <ier Hal-
erei, oP. l'en ~f'terer Gebrouch ihn eben dazu rmcht, WA.s m n geJ~P. 
einiglioh einen maleriJch~n nichter nennt und in welohem Vers-
tande Thoroson rrahr nnler ist, a.ls Homer". 
Th~ next paragraph dea l s with 1 I daal ReRuty 1 and points 
out that ir. poetry a character, which noes not itsel~ act, oaroo~ 
be of' great af'feo11, stnoe , according to the thaory o:f I,e ssing, 
poetr.y depict~ actions not bonies. ThiR principle i~ applied 
t o Milton 1 s "Paradise Lost", on page 1 '75: 
1 Der Vo11ko~~ne roor~li.sohe Charakte r kann d~her hoohstens 
""1Ur e ine zweite Rolle in ciie~en HA.rullungen sp1.elen, so dass , 
wenn ihn dar nichter un~lftoklioherweisse auoh zur ~rstan bes-
timmt hat , de r sohlii~ra Ohal'<\kter, welcher roohr Ant~ eil an 
~ 
der Hrtndlung niJYU-at , al s dam vollkorornaneren seine Seelenru~e und 
fes~en ~rundsatza zu nehrnen e rlauhan, ihn allezeit ~uAsteohen 
rlr d. 
. "{' 
nahar ne' Vorvrur.t, cten ~ dero Milt on ge~oht, nas s 
n~r Teute l sein HGlrl sai. Und nas ko~ ~~~ht d~her, wail ar 
" rlen Teufel zu gross zu nsohtig, ~u verwegen gesohilrlert; dar 
1' F'ehler liegt tieter. Es kor.:Jr.It rtaher, wail rlor Allmoht1ige 




seiner Absioht a.nwenden IIllse, und ar mitten unte r den gewalt-
igft. en Bewegungen und Anstalten seines Feint!ee ruhig bleibt, 
. ,, 
welche Ruhe zwar seine Hoheit gemass, abe r keineswegs poetisob 
i st 1 • 
This is a. v ery true statement, amidst all the ac t ion in 
the 1Pa.radise Lost • the figure of God i s o:rten conq>letely 
forgotten. 
The next paragraph shows how broad Lessing's i dea of a 
•ualerischer nichter1 was, a nd here again he r ef e r s to Milton, 
p. 176: 
1 Folglich i st es auch kein Einwurf wider das Malerische eines 
Dichters, da ss seine Wesen l aute r unkorperl iche , ge i stige Wesen 
~ 
sind, und Mi1ton ist seiner geistigen We sen ungea.chtet, einer ~ 
gross~en Maler naoh dem Horne r". 
• na.ss a.ber der Maler bei dem Ho:roor ungleioh rooh r zu t hun 
I mJ findat a.ls bei dam Milton, rUhrt nioht aus dem¥inde r maleris-
ll 
chen Genie des Englanders sondern aus dem engen Schranken 
de r materiellen Kunst her•. 
It i s obvious that Lessing does not accept the def~lition 
of a 'picturesque poet' quoted a lready wi th regard to Thomson • 
.. 
In the Spatere nispositionen zu Laokoon, Milt on is again 
nuch ment :toned: 
" Page 188, par. XI: 1 Unterschied der poetischen Gemalde, wo si oh 
die se zUge leioht und gut ausmalen lassen und wo nioht. Jene 3 
sind die Hornerischen Gemalde, dieses die Miltomsohen und Klop-
stooksohen1. 
pa.r. XII: 1 Verrrutung, da.ss die Blindheit des Milton auf seine 
I 13 
Art zu sohi1dern einen Einfluss gehabt. Beweis z. E. aus der 
sichtbaran Dunkelheit•. 
This idea is fUrther developed in the 1Kollektaneen zu 
Laokoon•, to which reference will be made latero 
par. XIV; 1Horoor hat nur wenige Miltonsche Bilder. Sie 
frappieren aber sie attaohieren nicht. Und ehan deswegen 
,, 
bleibt Homer der gresste Maler. Er hat jades Bi1d ganz und 
nett geda.cht. 
Amongst the notes under this section, there ia a lso ano-
ther .rete renee to Spence. P. 186, par. V. These note s are 
followed by "Disposition zum zweiten Tail des Laokoon". 
On page 1911 par. XXXIV there is a not e: 
• s " Fa.ltehe Ubertiragung des tmlerischen Ideals in die Poesie. 
Dort 1st es ein Ideal der Kerper, hier muss as ein Ideal der 
Handlungen sein. Dryden in seiner Vor r ede zu Fresnoy. Baco 
beim Lowth. 
It is not clear from this note whether Dr.yden has committed 
or noticed the error roontioned. 
I n the next paragraph Lessing r eturns to Milton: 
1 Winckelmann soheinet den M41ton wenig gelesen zu haben 
(/ wi 1 " t :1.-t sons't. wurCI.e er ssen, dass TIIl.n schon angs angel'MrA , nur 
er habe Teutel zu schildern gewusst, ohne zu dar HBsslichkeit 
dar Form seine Zuflucht zu nehmen. 
Ein solches verfeiner-tes ~ der teuflisohen Rasslichkeit 
bB.tta vielleioht Guide Ren.i 1m Kopfe (v. Dryden's Preface to 
/ Il-l 
the Art of Painting, p. IX). Aber weder er noch sonst einer 
,. 
lla,t, as a.usge:f'u.hrt. 
Miltons h&ssliohe Bilder aber, als die Sunde und der Tod, 
t l ~ • II gehoren gar nicht zur Handlung sonde• fullen blo~s Epi~oden. 
Milton'e Kunstgriff, auf diese Art in der Person de s Teutels 
den Pe1n1ger und den Gepeinigten zu trennen,welohe naoh dem 
ge~inen Begriffe in ihm verbunden warden'. 
The next few paragraphs continue to deal whh Milton, a.nd 
I therefore quote them: 
XXXVI: 1 Aber a.uch von den Haztdlungen des Milton l assen s ioh 
die wenigsten malen. Wohl; a.ber daraus f olgt nioht, dass sie 
bei dem Milton nioht gemalt sind1 ••••••••••• 
XXXVII: 1 Folglioh liegt es nicht a.n demvorzuglichen Genie des 
Horners, da.ss bei ihm alles zu malen ist, sonder.n lediglioh 
an der W8hl dar Materi a. Beweise hie~on. Erste r Beweis a.us 
versohiedenen unsichtbaren GegenstandeDt welohe Horner ehen so 
unmalerisch beha.nde1t hat a.ls Milton z. E. die xwietraoht 1 • 
XXXVIII. 1 Zweiter Beweis, a.us den sichtbaren Gegenstanden, 
welche Milton vortreftlioh b ehandelt hat. Die Liebe im 
Paradiese. Die Eintaltigkeit und ArmuD der Maler uber dieses 
Subjekt. Der gegenseitige Reiohtum des Milton'. 
XXXIX: •starke des Milton in sucoessiven 9emlden. Exempe l 
da.von a.us allen BUohern des verlornen Paradies. 
These exanples are given in the Kollekta.neen: 
XL: l.f:Uton' s Malerei einzelner sinnlicher Gegenstande . In 
II t) 
die8er wlirde e r dem Horor ~herlagen ~ein, wenn wir nioht sohon 
e rwiesen halten, da ss sie nioht lur rlie PoP-~ie gehore~. Meine 
Meinung, riass di.ese Malerei aine Ji'olge seinAr BlinrlhAit war, et c 
(See thA KollektanAen). 
XLI: •concerns Honer' s de scription of the 1Pa l a.oe 1 in the 
Iliad, of the Garden ot Aloinous (which he says was t r ans-
lated by Pope, the translat ion appearing in t he 1 Guardian" ). 
Wtth these he compares Paradise Lost; IX v 4.,9, a nd IV 26A: 
XLVI: • Die Stelle beim Milton B X v 9 0. Die all ge"ttina He-
flexion uber die Sohnelligkeit rler Gotter ist hei weitem 
von der Wirkullg nicht, als rl~B Bil.d wurd~ gewason sain, 
welohe uns Horoe r auf eina odar die andere Art da.von geroaoht 
~tte. Vielleioht wn~de er an~ta.tt 1 er stieg sogl aioh herab 1 
gesagt haben e r wa.r hera.bg~ atiegen. 
The words in M11 ton are: 
1Down ne descended straight; the spafHi of gons 
Tiroo counts not, though vTith swif'te s t minut es wing'd1 • 
The Kollektn.neen zu La.okoon cont ain several x•ef'erenoes 
to ~lish Literature. For the s 1ke of conv enience I shall 
consirle r those passages which refer 'to 1Vd lto:n :fi.c·st: 
(a) (P. 21J): 1Eine von dan s ohon.CJten ku.r:·z ge:ra.s st t}n a.lleg-
orisohen Fiktionen 1st haim Mil~on {P~raniso Lost, J~ok III,6A5) 
wo Satan rlen Uriel hi..rttergeht. 
1 0ft though wisdom wake, suspicion RlJ opa 
At wisdom's g~te, ann to siroplioi~y 
Resigns her olVtrga, while goodness t~hinks no ill 
Where no ill seems'. 
I rnnediatelY following i s the development of the idea 
that Milton's blind~ess affeoterl his ne sorip~ions: 
(b) 1 AusRer dam Exampel, walohes ich her~it~ von den ~lammen 
WAloh<l Jf':L&sta rnis von sioh straiten angemarkt ha be •••• 16 
This pas3age is found in Rook I, 62-67: 
1 
••• p ••••••••••••••••• Yet fron those f.lfiJ'le ~ 
No light, hut rather nat.knes s visible 
Sarved only to discover sights of wo~ 
Regions of sorrow, rloleful shades, whore pcao~ 
Anti !'e st can never nwell, houe near ooJOOs 
• J 
Th::tt ooroos to all1 • 
~t. seems quite likely that ·~his pa.s sago was tij.reo·tly 
influenoe d hy Milton's blindness. The next one quoted i s 
ext,rentaly intArasting. Frora the sun Uriel i s pointing out to 
Sa. 'tan the earth, the hahitR.t ion of 1~n, A.nd Rf1.YS : 
.. Look downward on that. globe, wnose nither s irle 
With light froM hence, though hut refl~oted shine s~. 
r .. e~ CJ'Ll')g s?ys th~t ~he words i J1ply that they couln a l so 
soo tho other h~lr, ~hich wouln be inpossihle. The words 
",NhoRa h:tthar s ide" ce""MJl=i:Lnly appaa.r t o iJ"'~ly t his, hut tho 
T"u..1.stalte i a ' likel~n 1~ to 'l)e 111'1.i\e hy Ft. Mn with unimpaired 
r.d(\.4 
vision as,..by a '!)li n(, ."'Bn. The next reason ~ssigneci hy Los sing 
is th3 ~P .. :retuJ rlesoription o~ visible ohjeots , 't11hich he ar-
gues is natural in A. blind m1.n, who in considering ~11 the 
f iJ 
features of an object ~tteMpts to gain a olAarer irnprKssion 
of that object. 
A special example of this is the description of 1~ t, 
which only a. blind ·-an woulci think o-r giving: 
1 Let there be l i ght, said God, and forthwith light 
Ethereal, first of things, quintessence pur e 
Sprung from the deep, and from her native east 
To journey through the air.y gloom began•. 
There does not see~ t o be anything in this descript ionJwh!ah 
a poet not blind would be unlikely to write. As to the care-
ful description of visible objects, which Horner would have 
described with one special trait, Milton seems to have had the 
same praotice before he was blind as after. It needs a v a r.y 
careful examination to decide such a subject. 
The attempt to show the effect of Milton's blindness, 
successful or unsuccessful, is a.t any r~te evidence that LBss-
ing not only read but studied Milton. 
On page 213 Lessing gives a list of the passages from 
each boOk, mentioned in the 'Disposition zum Zweiien Teil 1 • 
It is notewort~, however, that he gives none from Books IV, VII, 
VIII, XI and XII, though in other places he mentions all these 
books except Book XII. 
Lessing enters another interesting fiald of research on 
p. 214, the question of Neoessar.y Faults or Errors. In Milton, 
I I 6-
for example, Adam spea.ks in a way which presupposes knowledge, 
which Adam could not possib~ have had; but ae Lessing points 
out,had Milton on~ put those words in Adam's ~uth which he 
would be in a position t o use, t he picture would be ver,y flat. 
Les3ing gives a second instano~ in the Revelation of the Son of 
God to the Angels. 
On page 228 there i s a comparison between King Lear , 
Act IV SG. V, and Milton's Paradi se Lost, VII, 210. Lessing 
renBrks: 
1 Diese Tiefe (ie Abyss in Milton) i st bei weitem die grossere, 
gleiohwohl tut~rlie Beschrei bung derselhen keine Wirkung weil 
sie uns nurch nichts ansohauend geroaoht wird, wel ches bei dem 
Shakespeare so vortrefflick durcb die a llnBbliche Verkleine~~ 
der Gegenstande gesohieht 1 • 
In the Kollektaneen a whole chapter (p. 197-200) i s 
devoted to Spence • 8 Pol.yroetis, on page 203 a further reference 
is n&de. 
The r eference to Pope's opinion of descripti ve poetr,y, 
already noti ced, is to be found also in the Kollekta~en (p. 
201). Ch pt-1.ge 201 there i s a. reference t.~o r. i hher, ?'J<:t.t . Loe 
and Warhurton: 
1 Cibber•s Krittk e iner Stelle des Nat. Lee, oie er fUr non-
I·L ' II " 
sene erklart, wail sie kein Genalde geben konne. Und was War-
burton d.a.gegen erinnert. s. die angezogene Epistel v 121 Ich 
I II ha.lt,e ml..t Warburton die Stelle g l e ioh, f a lls fur shhon. Aber 
''9 
• 
r.olgt, R.lso nn.mus? O:t.sr; rlie Probe unrechi, :1 st, und da~s es 
allerrli "'~S po-7tisc.hf) ;:-enh.l~s giht, r'!i e s:tch nur schl echt 
mlon k arm. 
Zu lesGl~ 
If 
I m Gun.rd.irm vr~rl :1 :tn0 ."U rre ""11. l de tie ~ Ra phf.l.e 1 s 
,. 
Iro ~uschau~r (~peot~tor.) von oA~ V~rgnugen aus 
,. 
unsr er Eint>ildu.ne;qkr~vet vom 411 Stuuke an 
'ilon den ~.An, rni t. den Liliput;ero do s Swirt zu 
., • h II verg.1..A~O en • 
To !'1UJrt~ri~a all t,he ev ioElnce obtained fr0rn "LA.okoon", 
i t ~ny hA :Jain that f.'ro"n the point of vi~vr of this vork •I..fl.o-
koon! is rost impor.-ta.nt for t he proof of: A. Rtudy of. ~ filton, ot 
whof.l J..r:tsRi.n.g hA.rl evident ly re<td t he ~Thole of th0 1Pn.rr:trlise Lo st 11 
a.nd the proo.r th.">.,t IJass:..ng hP..d rf\ad 1K.1..ng JJr.~8,r•, 1 1=t'.oh{=l.r d III" . 
Ha:nhul'gi~cho DrA.roaturgit:). 
The next g reat wor k o f.' lAs sing and rt v e ry v:,.lu~blE) souroe 
of evidence of his via··rs on Engl i Rh literature wn.s the Hamburg 
OrarnB~urgy 1767-1768. The fourth nurohar of the rlr n.nRt urgy 
contains the fir st r~f'oranoe t o English litBr ature, hut the 
subjeot unner consider ation is the theory of. the ~rt of ~cting 
and is not in itself important as f a r as t his work is ooncern1d. 
The refarenoe i s to Hogarth, who reoo~nrled t o a ctors to 
.' ).. (J 
roove their hC\nrls in ourva s (Vol. XI, p . 116). 
The f.'ift h issue l eArns on ce roore to t~hA subj e ct, of Sha.les-
pear 6 (Hai 15, 17 ,37 p . 1~1): 
• Wenn <1t.~..~e ape: ::t.ra ni(/ht ~ :L."'l e:}cn ~o gro'; ser SiL"la':lspi~ l e r 
in nar Ausuhung g,~"'J,·,·~~en 1st , a l s ~~ .. ein nr:tl"t.tq,-+Ji :; c }J.,~ r '"'ioht ex-, 
v:t~l1 r, ioht- b.F1:t t ef 0~ t'be:r d1 r: Kt~··uJt, rlf.l ~ t:) ~t,eJ..-:n um ~0 Yi e 1 
tiaf~r n.'\chga•iacl-lt . W~~j_gc::·t,')"""lS :lnt jP.der "7c.M. , rla s er darn 
II 'lr 
FlaralGt WEH~""1 ~r di e ~{orc-od1.~nt9:·i rt~r.i.chtet in :i~n Mu.~cl lG~, 
ai n.n· e;oldene ll~gc l fUr r-t.!.l~ Sch::~"._'!Siliel'3r11 • 
• Ioh hit/1:. ~ ~"!.lCh " la<3st, er ihn u.nt~ -r ant1f1rn zn rlen KomOdia.n-
.. 
di~ : ~l~1gd ii.U •• S ·nu.r A~'">~ ;'l ,-::r~l.1)er h:L'1.1A.l:tf'en. Ahe:t~ wen.Tl ihr 
rrdr s :1.v so hera.ush~.l;;ot , ·~rie Gs .nA.:1.Ch0 von unscrn SohA,USpi ol e rn 
" t hun! saht !10 ·:~ft.re a s m:tr abon no lioh gevmsen,. W')nn 1er Stadt&-
oh:~oier 100:L"'1o Ve r se genagt lmt •.n . 
HA.nrl l"i cllt so sP-h r n:ifl r...utt . ., soncern ~cht all es huhsch artfR; 
denn ro:l.tt,an in ~am St,roroo , mitten i n rtem Stur1'n3 , rdttt en, so su 
,, 
rerl~n, in dam WirbeJYrinde da r Leid(}nsoM:P.-ten, nnsst ihr noch 
,, 
ainan Grad von Mas s igung beobraohten, dar i hnen clas 0l a t te und 
Ge sohroain:'.ge gibt • • 
Tho passage in 1 Haralat" i 3 1,he beginnin~ of t he second 
soena in Act, 3, -vher e H...~rolet says: 
1 Speak +,he speeoh, I pray ;rou, R.~ I proncuncerl i t t o you, 
Tripping l y on the t ongue •••• . ann hege t -'1. t empemnoe 
Th~t ~y giv e i t smoothness'. 
( ,._ I 
AB was the c rtse i n clen.ling with •raokoon•, I hrtv e collec-
ted in order t he vRrious r~ferencas to Sh~AspA~ra which ~re 
f ounrl in the dr;:trtR'turgy. 
In the i ssu e of Jun~ b"th, 1767., in critic tsi.tJg tha 8 Se• 
iraroi~ 11 Oi-; Vol'tfti.ra , La RSi.ll8: ente.r.f'» intc ~ .. o if' (>t.rl~ ion Oil 
t he use of "Ghos t s in the drama., n.nrl espaci[l,lly in S~ttJ<ospaa.re. 
Whether ona believes J.n ghos t s or no, one crtrmot ile lp 
believing in the r eal i ty of ~he ghosts or Shakespo~re when 
one eeas them on the stage. Especi~l~y is t hiR so in thr 
oa.se or the ghost in''Haralat •. The reasons for t ho rlHep im-
prerJsi.on l"AA.de hy the ghost ::~.re: 
(1) Thf:\t it A-ppear s 5n the still nark hours of' t ha ni e;ht.J a 
tiroe, ~t which one is nes t oppressed hy the i nea or. tho supe r-
natural. 
(2 ) That its aff ect on t he per sons of t he plfl.Y i s v1ell shown; 
inst ead of observ~ s~ll effects on ~ number of per sons, 
one sees t he full ef fect on one ohn.raoter. 
This i s t he suhst anoe of the issue of June 5th. T.h8 next 
i s sue oontL~ues t he sub ject. 
In Volt ~ira tha Ghost i s on~ intr oduoeo to b~ing ahout 
the d~nou~m-:-;nti , wherea s i "l Shakespeare i ·" 1>e l m1gs t o tho 
act ion of t he play. Tue ghost jJl Sh~k~spe~re a r ouse s SY1opat~y 
aB well as hor ror . The reaso~ fo r this is th~t Vol taire treated 
the appe :=t.r anoa of ~ Gnost as an extm or rlinr1cy e-vant while 
Shakespeare treat ed i t ~s hoing perfectlY natural. Le s s ing 
.·?. :J, 
concludes with the sentence 1 Wer von den heiden philosophisoher 
d~, durfte keine Frage sein, aber Shakespeare dachte poet-
• isoher • As far as this exarndnation goes , it is oorreot, 
but Lessing has certainl.y l eft a great deal unsa.1l.d which 
might reasonablY have been said on the subject. The reasons 
for the omission may have been want of spaoa or· want of' r eal 
underetanding of the deeper significance of the apparitions 
in Shakespeare's tragedies. While Lessing notices that the 
ghost appears a.t midnight (p. 146): 
1 Denn es ko~ zu der f eiarlichen Stunde, in ner schaud-
ernden Stille der Na.cht, i n der vollen Begleitung all er de r 
.. dustern, geheimnisvollen Nebenhegrifte, wenn und mit welchen 
wir, von der AmGa a.n, Gespenst er zu erwarten unrl zu denken 
gewohnt sind" • 
he does not express lY mention that the apparition coincided 
with a. tire of great mental perturbation. 
The next mention of' Shakespe!:!.r e is on tJune 19th, 1767, 
when Lessing compares Orosnann in Voltaire's 1 Za.yre 11 with 
Othello in Shakespeare, and the love of 7~yre with the love dr 
Romeo a.nd Juliet: 
1 Ioh kenna nur eine Trago'ctie, an rter di e Liebe selbst ar-
beiten halfen und das ist Romeo and Juliet vom Shakespeare. 
Es ist wa.hr, Voltaire las st seine verliebte Za.yre ihre Empfin-
dungen sehr fein, sehr anstandig ausdrucken~ aber was ist die!er 
.. 
Eindruok gegen jenes l abendige Gemalde a.ller der kleinsten, 
,, 
geheimsten Ranke, durch die sich die !.iebe in u n sere Seel~ ein-
schlaioht, aller der UYL'llerklichen Vortaile, di~ sie dann gew inne t, 
aller der Kuns tgriffe, mit denen sie j ede andere Leictenschaft 
un ter sich bringt, bis sia de~ einzige 't'yrann tlller unse!"tlr 
Begie!"den und Verabscheuungen wi rd.? ••• o •• 
r •• ,, \ onder Eif~rsuch~ lasst sich ohngefahr e b en ctas sag~no 
Der eifers{{ch ti g e Orosmann spiel t ge g en den eifers<ich tigen 
Othello des Shakllspeare eine sehr kahle Figur. tJnd doch is t 
Othello offenb ar das Vorbild des Orosmann gewesen ,Cibber sagt 
Voltaire hab~ sich des Brandes temachti gt_,der den t!'agischen 
Scheiterhanfen des Shakespeare i n Glut gesetz t 
From English Plays, Zara's French author fir'd 
Confess'd his Muse be~rond herself inspir'd 
FrQm ~ack'd Othello's rage, he raised his s tyle 
And snatched the b~nd, that lights this tragic pile. 
Ich h&1te gesagt; eines Brandes aus dies em flammenden Sc he i t-
erhaufen u n d noah d azu eines, der mehr dampft als l~ucht~t 
I( ,, 
und wa~t ••••••• Othello hingegen ist das vollstandigste Lehr-
,. ,, 
buch uber d iese traurige Raserei, da konnen wir a lles lernen 
was sie angeht, sie erwecken und sie 'Terme iden". 
In this same issue, he announces t ha t Shakespeare's works 
~ f~/ltfRN. 
had been t~anslated in to ~ngliaJ:t. ~,...,...-
On De ~~mb~r 29th, 1797, Lessi.n~ quotes from a f} !·itic who 
de! ended ShakeopP,are a~ains t nnj us t c ri ti ci sm: 
•Man tadalt• sagt einar von unsern neuesten Skribenten 
an Shakespeare---derntenig6n nnter allen Dichtern seit Homer, 
de~ die Henschen •om K1.>nige bis znm Be ttler und von ~Tulius 
Caesar bis zu Jak Falstaff, Am beaten bekann~und rnit einer 
Art ,,on unhegreiflicher Intuition du~ch; und durch g~s ehen 
hat--dass sein~ Stucke k~inen od~r doch nur einen sehr fehle !-
,, 
haften, unregelrnassigen und schlech t aus ~esonnenen ?lan haben, 
dass Kol!lisches nnd 'l'ragis'Jh9s dann auf die seltsarnste Ar t d11rch 
einander g eworfen ist ••••.• Man t~delt das und denkt nicht daran 
dasa s eine Stuck~ eben dann n~tf1' ~_ li~h.a. Abb1'ld ,.., n d 
- ., u . ... ge es mens-
chlinhen Lebens aind ••••••• u. 
The b0ok ~~om wh!~h this is taken is •Agnthon• by Wie-
land. LesRin~ snys of the work: 
.. 
(). 
"Die ich mit ''erlr.liiBRen aus ~inern Werke a bg9sch r ieben, 
" wel ch~s un+;er rl.ia 1fO r trefflichsten unsers ..Tahrhnnderts gehort 
" ab ~r fur das dP,utsche PublikuM noch viel zu f.~ geschrieben 
zu sein s~heint•. 
We may, tt:erefore, ass.tt!le th '"! t T ..essing 'igreed ''tit}'} the 
,. 
opinions set forth in the passag e quo ted. 
On 22nd of J~ly, 1767, Weisse's tra~~dy •Richard II!" 
was p~odu~-,d wtth the inevitabl o r~su.lt that t h e allthor of the 
d:rama tu~gy cornpa .~ed it with Shak'3spea re ' s t~a~ed y of t h e same 
name. 'l'ha autho~ himself knew o~ Sha:!:ces,eare's play, b11 t did 
no t recollect its existen~e till after his own wo r k was ~om-
pleted (Vol. XII 73rd Numb e r, p. 93 ) : 
•s~hon Shak~s~eare hatte das Leben und d~n ~od d~s 4ritten 
" Richa~s auf di~ Buhne crebra'.lht; aber He ~r Weisse e xoinne r te 
sich dessen ni~~t eher als his sein We~k be r e its f e~ti g wa~. 
•sollte ich also• sa.gt e~ "bei der Ve r gl e ichung schon 
'rial verlieren,sn wird man doch WP.nigstens finden, dass ich 
kein Plaginm bP,gan,csen habe; aber \Tielleicht ware es ein ~.'erd-
ienst gewesen, ~n dem ShakP.sp~a~e ~in Plagitun zu begehen". 
Lessing himself was very sceptical of t he possi bility 
of plunderin~ Shakespeare. He remarks: 
•vorausgesetzt, dass rn~n eines an ihm be ge~en kann. Aber 
tl 
was rnan vo!l del!l Homer Besap:t hat; es lasse sich del'!l Herkul e s 
,. . 
eher seine Keule, als ihm ein ''e ~s abring3n~das lasst sl'3h 
vollkomrnen auoh voa Shakespeare sagen. Au• dis gerings~e von ~einen 
~ ~ Sohonheit~n ist a in Stempel gedn!ickt, welchar gleioh der ga.nzen 
1'11 l 
Welt~: ioh bin Shakespeares •••••••• 
Shake!peare wi11 studiert, nicht geplUndert warden". 
In the !Ubsequent paragraphs Lessing develops thi:-3 opinion, 
especially contrasting Shakespeare with the French writer~ to 
the dat~riment of the latter. A little later he adds: 
1 Ioh t\lr roein Tail bedauere as wirklioh, daru~ unserm Dichter 
' ' I I Shake8peare 1 s Richard so spat beigefallen •••• ware mir indes eben 
tl 
da.a begegnet, so wurde ioh Shake speare 1 e Werk wenigstens na.ohher 
&11 ainen Spiegel genutzt haben, um meinero Werke alle di e Fl eoken 
abzuwisohan •••••• • 
This passage shows Lessing as a great enthusiast for Shakes-
peare; but, glowing eulogy that it is, i t does not revea~ the 
reasons for Lessing's admiration. The t en fo llowing nurnhers of 
the Dramatu~ are devoted to the explanati on of Lessing 's attitude 
to the French dra.rm. and the draroo. in general. Lessing nnint ains 
tha~ up till his time the French had no rea l tragic stage, and 
in his zeal for proving his arguments concerning the ~ranch stage 
he quite olld.ts to apply them to the Englt sh works. He t acitl y 
assumes the case of Shakespeare a s being too obvious t o necessi-
tate proof'. ~ once does he mention Shakespeare's name, and 
on that ocoasion (80th NUmber, Februar.y 5th, 1768, p. 122) it is 
~rely to illustrate the fa.ot that scenic decorations are no'tl ind~ -
pensahle to the effect of a tragedy. The frequent change and 
interchange of scene in Shakespeare makes his pieces r equire all 
' II 
the skill of the stage decorator, a nd yet without such a id these 
very plays were quite as well if not bet1~er understood. 
Lessing's source for this infornRtion i s Oihber ' s 1 Lives of 
the Poets•. Lessing, however, refused t o accept the statement 
tba.t the French nation was from its natural teiiqleraroent les s a ble 
t o fulfil the require~nts of tragedy. Ha says, P• 124: 
" 1 Ioh will bloss sagen, was die Franzosen ga r wohl haben konnten, 
.. dass sie das nooh nioht haben, die wahre Tragodie. Und wai'lJlll 
nooh nioht haben? 
However, Shakespeare is only one a mong nBny English writers 
nentioned in the Dra.nntu rgy, and not only was Lessing well 
acquainted wit,h the writers themselves hut he knew a l so smoothing 
of the actors who performed their plays. I n Vol. XI, p. 129, 
for example, Lessing discusses the comparative greatness of Quin 
The same numbAr contains a gan~ra.l ~emA.rk concern-
~ the English the~tre: 
1 Be~ der Englandern hat jades neue Stuck seinen Prol og und 
Epilog' den entweder der Verfasser selbst oder ein Freund dess elben 
a.bta.s st •••• 1 
Lessing then gives a short and accurate account of t he use 
of the prologue and epilogue in England. He roontions that Dryden 
has written Epilogues7which have often su!"Vived the play8 :for whioh 
they were written. 
In the 13th nuni>er, Col.rcBn i s styled the bes t F.nglish comic 
writ,er of the time (p. 150): 
I '' Ool-~• unstreitig itzt ihr bester kon:d.scher niohter, hat die 
I ~ b 
Sohot.t.landerin unter dam Titel des englischen Kaufimnns ubersetzt 
mm ibr vollends alle das nationale Kol orit gegeben •••••••••• nie 
englisohe Kunstriohter haben in Colrm.ns Uzm.rbeitung die Geeinnun-
gen duroha.us vortrefflioh, den Dia log t e:\.n und l eblu:l.:rt •••••• . Aber 
dooh ziehen sie :lnr Col.nBns &brige Stuoke wait vor ••.•• ; der 
~lis~ Kaufmann hat ihnen nicht Handlung genug •••••••• 
,, 
Es 1st an dieser Kritik l1Rnohe s nicht ganz ungegrundet ; 
indes sind wir neutsohen es s ehr wohl zufrieden, da ss rli e Ha.ndlung 
•• nioht reioher und verwiokelter ist ••••• so mussten wir nie englisohen 
AI ~ 
stuoke von ihren Episoden erst ant laden, wenn wir unsere Whne 
h •1 glucklioh damit bereiohern wollten ••••• Mit ohren Tr~godien sind 
wir noch eher f ertig; diese sind zum Tail bei wei ten so verworren 
nioht,als ihre KoroOdien, und v e rschiedene haben, ohne die geringsta 
.. ,. 
Veranderung, bei uns Gluck geroaoht, welchas i oh von ke iner e in-
zigen ihre Komedien zu sa.gen wU.sste 1 • 
Lessing, enthus~~stio as he was for Shakespeare , was by no 
means in f'avour of' the Rnglish Co:roody, and it will he noticed 
no roontion ha.s as yet been roa.de by Lessing of any of Shakespeare •s 
Co~ dies. Erich Schmidt has gone so far as to say (Le sst ng, Vol. 
II, p. 99 and 100): 
1wie uberhaupt seine Stellung zu Shakespeare unmitte l har nur 
aus Gelegenheits~usserungen, die sich auf einige he rvorragenda 
~spiele und auf kein einziges Lustspiel, zu ersohliessen ist•. 
This is not absolutelY aoourate (see later). 
In the next number (p. 183} Lessing roo.kes anothe r general 
renark with a oertain exaggeration: 
').. 1 
I ' ,. nan Rrlgl?..nder hingegen wu rcte eine gereinrt,e Koroorlia aus clara 
Theater jr-t.gen" • 
In t he 15t h i nsua, I.Ja s si11P: cor r ects VoltR.i r e• s rem1.rks on 
AAron Hill t s t~.nslation of hi.s .. ~fl.ire•' ARpecially wi t h r eea.rn t o 
r imed OOU?let S (p. 163 ) ~ 
1 Wahr ist~ es , riC1.ss ni e F.:nel R.nne r v om Sh~kespeA.re an und viell-
aicht a.uoh von noch l n.nger h e r., rtle r-re,£-hnheit gehaht, ihre 
Au.f zUga in ungt3r e imten Versen mi t ein paa.r ge r e imten Zeilen zu 
enden. Ahar da.ss niesa ge r e:tmten Zeilen nichts a l A Vergleich-
ungen anthialten ••••• nas ist g runrt .. falsch. ?.;weitons i~t os nicht 
an dam, da.ss Hill i n seine r Uberse t zung de :c ZA.yr e von cli escr Gewbln-
heit nhgeg?..nge n ••• Varg leiohungen enthalten s i e fr~il:tch ~~t iR.ber 
-ne ge sagt,, unte r ~llen der g le1.chen gereimt P,n Zeilen ,rai t} welohen 
Sha.ke ~peara una J oh.l"\son unrl Dryden unrt Lee unrl Ot,wa.y unci Ro\Ve 1 unci 
wie sie <tlle h Aissan,ihre Au:tztige sohliessenJ s ind s ioh0rlioh 
hunriert geg~n .t"Cmf, di e g l e ioh:fa lls k aine Anthalt,en •••• Hill se l hst 
M.t ~"l k~:inem e inzigen stucke ••• sioh rler A.ltAn Methoc~ e ~ntaussert." 
~hin P.f\Ssage, while appearing t o show t hA.t Lessing harl read 
all Hill' s wor k R, or had, ~t lea ~t, hoen Rbl e to refor t o them in 
the or iginal, a l so pot.nt s t.o a t hor ough a c qua intance wi i,h the 
ot her vriterR roont ioned. (h the follOwi.""lg pf\ge Lessing COrT"'lOnt s 
on the exaggeration in act ing at t h P. t,~ima when Hill trans l a t,eci 
Zayre. T!.k'"l.t Le ssi.J'lP. did not rejec t .from the C'T6rnnn s t age all 
that ,.as unsui.ted t o the English stage i s shown hy hi~ reroakrs on 
II~J 
Gresset'a Sidn6y (Numb~r 17, p. 168): 
•die Kngl~nder d~rft~n 'riellei~h t den Sidney e in wenig 
unenglisch finden; er e3ht nicht rasch genug zu Werke, er 
philoaophiert, ehe er die Tat beg~ht, zu ~iel ,und nachd~~ er 
sie begangen Zll haben [jlaubt, ZU Wenig •• • • • • Do~h so, 1{ie das 
• 
Stttck ist7 scheinet es f~r uns Deutsche recht 13Ut zu sein". 
A little later Lessine bri~fly comments upon Add isonDs 
4 
eff.o~ts as a draMatist, as follnws (p. 170): 
,, 
•nie dremat!sche Poesie ubP,rhauft war sein Fach ni~ht .. Aber 
ein ~Uter Kopf weiss sich rtbe~all aus dem Handel zu ziehen 
11 II 'l 
und so haben seine beiden Stucke, wenn nicht die hochsten Schon-
heitsn ihrer GattunB, wenigstens and ere, die sie no~h imrn~r 
zu sehr sch~tzbl. r9n We r ke!l rnach~n •••••• abe r do~h zwanzig 
. 
Addison's ttnd niese Rer,elm&ssigkeit wi~ doch n ie nach dem 
I 
Geschrnaoke der Engllnder werden•. 
J 
The subject is ~ndad with th~ signi~icant remark: 
• Begnuge sich dami t , wer keine hohere Schonhei t~n ke nne t". 
The varied na t.u~e of Lessin~'s !mRlish studies is attested 
by quota t ions frrym the histo~ia~s Robertson an~ H~~ on pag es 
191 and 193 (Vollune XI) reap~ctivsl y . Again on ~age 249 of 
the same ,,,lum_, he says of Youn~: 
•Young sagt ,,on der Sonne, 11 CJ es ware Sunde von den Heiden 
~ewesen sie nich t anzubeten•. 
Later on he makes a r~fe !.'"enc e fa .:.~ frorn fla ' t (n•ing to 
•rm!lerhin g"3f'i D£e ench Wh i terl'~ad' o (!rc11 a · · v ·~ ~ J ~ s ••••• lm~~ ~hln 
gefalle si8 auch besser aJ.s Euripedes Ion, und ich we:t·de 
e 
fUCh nie baneiden•. 
No~ till the 54 th numb~r, howe~.re !' , i8 t here a !'~fer~nce 
of any eonside~ahle len~ th. On th~ oc0asion o~ ths s~co~d 
representation of the "Graf Yon Essex" of Peter 'J0 .!"·n e ille, Less-
ing compares the French play !fi th a play d~al ing ·vi ~h the 
Sal!)e subjel'} t by .. Tohn B~nks nam?d"'fhlte Luckl~ss Fnvo~ite" (Vol. 
XII, p. 13). 
From ~ibbP,r' s "Li•res of the Poets" a nd Compan1 on to the 
'theatre Lessing leamt the o~i gin of 2tRa Banks ' play, namely, 
a romance ~all~d •T.he ~9c ret History of Que en ~liza~e th and 
the Earl o~ Essex•. HP, als o m~nt ions a play by Da1'1iels 
•Philotas•, whi'}h is sn,posed to t::ontain the history in a dis-
guised fo!'rn. Two episodes of tha Enelish pl~y ar9 esp9c-
iall y discusaed {p. 18). In the first case the episotie o~ the 
ring, which Eliz~beth c ave to Essex as a token of forgiven es s • 
. 1 0 
Lessing points out thai; Banks ras not skilfully int ~oduced the 
scene. ~e se~ond sc en e is one in which Essex so p r.ovokes 
the Q,ueen to anglir so that she boxes him on th~ ea rs. Less-
in~ in this case stri,r e s t o demonstrate the s uitabili t y of 
th P. incident and of its position i n th ~ d rama. 'l'he charac-
t!!' of Essex is by n o I'leans so fa"ourably c r iti c ised. Stric t 
adhe~ence to history has rende red t he character und~am'l tic ; 
bu t, on th~ other hand, ~essing ~ ons ide!"s the f i ,T.lre of Eliz a -
be th f r-ee from f'lul t. A few scenes are quoted, of which 
Lessinp, sajs (p. 33): 
•tch rneinesteils mochte diese Szenen liebe~ auch nu r ~ed­
acht, ala den ~anzen Essex des Corneille gemacht h:tben" • . 
'l'he s$enes 1\re quoted in a Ge!"t'Mn translation by Lessing 
h imself (p. 34). He has not !ltternpted to Pt•ese r'.'~ t h e s ~yl e 
of the ori ginal (p. 34): 
•xr ist zugleich 50 gemei~ und so kostb a r , so k r iech-
en d und so hochtrabend •• • .••• Ich habe r.tich rneh!' "T O r den s ~hw­
~lstiB~n g~hutP,t als vo r dern Platten. 
Lessiw m~n~ions three othe~ plays b y ,Tones, B~ook and 
Ra lph, non~ of whi(} h h~ t'ad read. 
Besides his litera~y studies, in EnF,lish ~essing ala~ 
studied Bnelish ~ornm~nf;ar ies on l!orks i n !~tin and Greek, as 
is shown, fo r example, on p. 149, on whi~h h e quotes f1•om 
Colman's ~ranslation of Terenz, and on page 1 65 whe~s he men-
tiona Hurd's OOIIJr'lentary on Ho!'a~e. He aJ so quotes {p. 161 
and 166} f~om nn •Essay on th~ diffe !'·ent bran0hes o~ drr1ma" 
by the same writer. 
Re!urnin P.; to the Rnglish drama Lessing quotes from Ben 
Johnson to show the meaning and rnisue of the wo~d "humour• 
(p. 170): 
•As wh~n some one pe~uli~r quality 
Do~h so possess a Man, t hat i t do t h d raw 
All his aff~cts, his spirits and his powers 
In thei!' c0nstruotiona and all to ~ on~ way 
This MBY b e trul y said to b 9 a humou~", etc. 
Lessing adds: 
•ln der Geschichte des IIumours sind be ida S th ~ke des John-
son (viz. •rsv e ~y I!l::tn i n his hul'!lour; E,rery ma n ou t o~ his hnrn-
I 
our•) also seh~ lfichtiae Dokumente und das letz te re meh r als 
das e~ster~. Der Humor, den wi ~ d~n EnBl~nde rn jetzt so vorz -
~glich zusbhreib~n. wa~ damals b ei ihnen ~rossenteils Affek-
tion1und vo~nehmlich diese Affektion ldche rlic!J. zu machen, 
schilderte Johnson Humor •••• ~In dem zweiten ist fast nicht 
die geringste ~abel. Estreten eine Menge '!On der wunder--
lichsten Narren nach einande~ auf, man weiss weder wie, noch 
wa!"UU!l •••• " 
From this passage and the Eng lish quotation giYen, it is 
most probable that Lessing had read the two plays in the ori g-
inal. 
Later still (p. 203) Lessing quotes fr om the "Life of 
Tris tam Shrtndy" Volume V, p. 71-. On thi s o ccasion '!. t is poss-
ible to a pp roximate to the time at which Less ing read T~istarn 
Shandy, fo~ in a lette~ dated May, 1763, Mose s Mendel so~n wrete 
to Lessing about the book: 
"'l.'ristam Shandy ist 'lin meisterhaftes Original. VO!" der 
l ff Handr a b e ich zwar ni~ht mehr a l s d ie b eiden ers ten Bandchen o 
Anfangs machte mich das Buch ungamei n verdriesslich •. &und 
gleichwohl g efal l t das Such Lessingen•o 
On page 207 Lessing wa:ms ag!lins t the to tal a boli tion of 
all !'"tiles from the draMa because English plays did not observe 
the French rul !S 11 
In th•.: frR q;rn e!'lts connec !.ed with tllft dram!lturgy men tion 
is rnade (p. 216 ) 0 f Ab raham P0rr;al, who W38 ac~us ed by a !·' rench 
critic of app~OP l"ia ting C;'Gner;k's Ol i n rltr a nd Soph!•onia in h is 
Le s s in3 p nin t s 0u t that tha Engli s h 
play appeared bP,fo r e ~he Gerrn~n piece was prin ted. 
It was l? e rl'laps ab0ut the S"tr>Je t ime t hat Les3jng mads th e 
following notes, now ~o b e f ounci under h i s DrS"'latic Sketches 
and ~raernen ts {'!olume XI I, p. 2 14 ) : 
•uns tudi ert~ Dich te!'•, oder solche, die zu den Wissenschaf-
ten nicht aufgezog en worden. 
Hein~tch Jones, de~ Vorf asser d's Neuen Eas3x ~ar ein 
Maurer. 
•ner '.'e!"fasser dP,S englischen Oladtle und Sophr-:>nia ist ein 
Schmi e d oder S tahlarbei ter". 
To the se two narn~ 3 h~ appends those of Hen!':r Wild and 
Rob e.!"t Hil)., takin~ h is information froM the monthl y revi ~w 
Vo. XX, p. 217. 
Ano~hq~ r~ fe ren~e t o the same p~ rl odiGal i s made on pn~e 
ics had condemn'3d the nse of somftwha t tJoa~e words in •Minna 
von Barnhelrntt, hut w~!"e no 1.- o f' f ende j h.l ob sco r"K:> thou Ph ts in 
Quotin~ -~!'om th ~ ~1 onthly Rovi '3w XX, • ., .. 132: 
ha,re been snrp:-ized t o !' ind p~~sons pr·6 tefldl nf1 t o <lC: li~ac y, 
so mnch cffend'}cl at the I}Oarse ex-pressions thE: y mee t with i n 
J oseph And~ews Rnn ~om Jon es, whil ~ the i mpure and obscene 
thOUBhts that occu r in 11 Cla~i s sa" ha,r e no t r;iven th~ru t h-:: 
least umbrage•. 
Lessing was of the same o~in on. It wil J , the~efore, 
be seen that the almos t idolised Richardson is n o lon~· ! ' ~on-
sidered to bP. wi thou t fRult. 
to EnP-:lish Li te!'f\ tnre, a lJ. of thern to a. wo rk b y Hill c ~lled 
•Remarks on 't'h~ophrastus's "HistO!'Y of Stones ". 'rh~ r eferen-
ces are in t he 18th, 49th and 50th l etters {Vol. 13, p. 1 4 7, 
14~, 152). 
l'h.e f i·agm<.:nts f or 2. con t inuation c f thr.; l.st!:~rs contain'\ 
c r i t i ~1 s rr of ~ e work of Di n c;l ey on •p !'3C i o 1s S to!1 9 S •, ·1 c : .. i t-
iciSM whi ch con tain s r~ferenc~o t o wri~in~s by Woodward and 
13-r 
Hill {p. 181 e! seq.). 
In ano the :- wo~k embod.yinn; classica l s tudi3s "Wie !!ltittdie 
Alten den Tod geb ildett•, Les s i n.3 tw i c t> !'e i'e ! 'B to Sp ence 's 
•Polymetis" {Vol,:un~ 13. pp. 222, 232) on bo t.h o r; cas ion s re-
futi!l rr the a r .gumftnts of t h e Eng l ish w ri~gr. 
The f!11~-;nts fo~ "History of Esop ' s Fables" c0n t ain a 
refe~ence to an "Introdu o to~y Dis coui~e to the can t~rbury 
~lea, p. 179• in conne c t inr wi th;~~~ AlfrP.d'~ tr~~s la tion 
or t he :f 19 bles. The au thor of the "Discon!'se" i s not n<r.1ed. 
Amon P t h -'9 rn9.ny sho r t essays included in :Lessin~; ' s wor ks 
is one o f spe cm~l int~ ~3st t o t hose who wiah to obtain def-
ini te knowl edge of L~ ssing 's a~qusintance wi th Shakespeare, 
namely, th~ •Yor ,::l eichung d~u ts~h~r Wo !"ten und ~edensarten mit 
frernUn•. 
(Vol. 16) This small '!10 rk c 0 n tains qn o ta t ions f r om: 
(p. 148) HRtYJlet "This bodqs sorne stranBe P. rup t i on t o ou ~ state". 
(p. 1 4-S) Hen!":r VI •wi t h ~rou mine a lder li eves t soverei ~n·. 
(p. 152) Othello "Fo '::'"e h~av'n they have l"" iv'3n me a !'Ous a a l .:-3ady" 
( p. 152) tt ~ ' e!"r;r Wh, e s of Windsor •we shall a l l be Sfent• • . 
Pesides th ese r~fArenc es tc Shakespeare rn~nt ion is made 
• 
of ~yche~ley (•Love in a Wood•, Act IV) 
•No m~n breAthing would gi~e off a lossr, as she says". 
and of Mil~.on: 
•Mark what I a read thee now". 
and there are ~onstant refer~nc es to Johnson's Dictiona ry. 
Some of th~ quotR~io~.s, in fact, are de ~·ived f.:-om Johnson • s 
Dictionary ('.ri?.. those ou t of "Hamlet", "Henry VI", th a t from 
Milton) but it is worthy of note th!\t t he references to the 
•Merry Wi~9S of ~indsor" are not found in Johnson. This 
~~~. 
appears t o xks be the onl y r eference in Lessin?;,. to a C'>I!lad y of 
ShRk~spe-!lre and h1is a pparentl y 'he Hn ov~J~looked by D!'. E r ich 
Schmi dt . Befo~ f!onsi dsri ng th~ lat~ r d r amas it. w.ill, p e r -
wo ~:·ka in t he l!lte r 'rh ·3oJ.ogie ~.J Writings and i n the KollektRneen. 
The essay ~von Duldung d ~r Deis ten" (1774) con t ains ref -
Geore;e Sale (P~eli~i~ary DisGou x·sa t o the Kn !."an ) 0n p. 258 
of Volurne 18: 
,.. 
~ra~~nten I I-YI (1777) ~efars to 
Di tton, Sh~ r-lock nnd Gilb ~~t West (pp. 278,9). The .,E~ie-
hung des M~nschtngeschlechts" contains on~ ref~renc 9 t o Wa r-
bU.!"ton (Vol .. 19, p. 17'7). 
in the "Kollektaneonu ~ 
(2) John Eeinka .. "De !"' E~glts~hg 'l'ra.gih"11Su. Hi s ver-s ~ is no t 
Poetry l)ut Prose run mnd (CoMpanion t o th~ PlUJrh0us c , Vol-
ume 11) \p. 25). 
{3) Bentle,.r's Comed y •The Wishss" and th e rern~~ks t hereon in 
•Gornpanion to the Pl ·3.y-Hou.se" (p. 28). 
(4' !Iiiss Fanny Braddock- an e>etract frorn t he Gentleman's 
Magazine , Volume I, p. 397 (v. 39) 
(5) Cam!»bell, der Ve~fasser d~s "B!·itannischen Vit!'Uviu s" (p.L!-6) . 
{6) Pope ~ ~n interest ing note (p. 51): 
"Wie oft habe ioh die Zeile d~s Pope ~1s se i nem zwe iten 
II B~iefe uber den Menschen•. 
"'l'he T>!·oper study of mankind is rnan•. 
,. 
aueh selbst von Franzosen als ei~en sehonen, Popen e igent-
., ,. " 
umlich g~ht)rigen Gedanken a.ngefnh!'t gefunden. Bbiohwohl 
ist A~ von Wor~ zu Wo!'t aus d~m Cha~ron ~nomment wel~her 
gleieh zu Anfange sein~s ersten Buchs sag t: ·~a vraie scien~e 
et lft vrai e turle de l'homrne, c'est l'hornme• wa~bu~ton hatte 
s diese Entlehnung wohl anme~ken •ollen, wenn sie ihm bekannt 
tl 
gewesen ware. " 
(7) Cleland's ~!ernoirs of a Wol!lan of Pleasure; Uemoi ~s of a 
Coxcomb. 
(8) ~Ulton's COt!rlS, l. 189: 
"Hail Godde6s of noc~u~nal s~o ~t 
Dark-,_re il ~d Co t yt to". 
The only reference to anv of Milton's wo~ks axcept the "~ar-
adise Lost". 
(9) Unde r the headin~ Faust, to the Unive~s~l Hi st o ~y, Volume 
X'.' I I , p • 38 ( p • 81 ) • 
This note ~entions two ~aust pl ays by LessinR• 
(1ft) John Hill (p . 123): 
""!on di~sem en~:;lischen Poly.o-!"aphen s ehe einen interess-
anten Artikel in Cornp (anion) to the Pl ay- House. 
(11) Holds'Yorth Rei!lark~ and Disserta t: ions on "i.rgil {p. l23). 
(12) Youn~ Sturlent's Library (Books on painting) p. 147. 
(13) Geor~e Tur nbull: 
,, .,, 
• v . '1l 1 JJ d "'.T f . T t i P . t- • d Dln ~n~ an er, . e ~ - ~ss er e lnAs rea se on aln vlng as 
' II 
aber von der Kuns t nich viel enthaJlt (p.220) . 
(14) Young and tile rel!lFtrks of l~rs. CockbU1!l on him (p. 232). 
Th~ va~ied natu~e of these ~eferences, and the irnp0s sib-
ility of assigninR a d~te to them render t heM p~acti~ally 
useless; n~'ferth'3less a work: on this subjec t ~ould not be com-
1 t i ~ ·~ ~ "1 d . p ~ ~ - 1 ~ _ at~ to ment1on them. 
~o irnpo~tant works of Lessin ~ remain to be considered 
•Emilia Galotti• and "N~ than der Weise•. v Emilia Galott• was 
first a cted on March 1 3th, 1772, but its ori ~in is o~ rnu~h 
earlier date. By Jarnta~y 21st, 1758, the idea of writing a 
•b11rgerlicha Vir~inia" unde r the nam~ of Rrnilia Galotti was 
already fo.!nled (T~e tter to Friedrich Nicolai) . 'I'he play was 
to bP, written in three acts. The lon ~ time between the fi~st 
plan of the traged ~.r and the final pla r has l e f t its rn~rk on 
thP. finishP,d pie~e. It is, th~refor~ , not sur prising that 
different l} r itics ha're tra~•}d different infl,lenc~s. 
Kettner has wall shown that ~essing was stronp.ly in~luenced 
b C~isp' s Vir"inia in ~ri t inc the last scene (Ke ttner Lessing 's y I-' 
Dramen, pp. 189-193). 'l'he evid~nce a ppea!'s t o b~ o•rerwhelrning 
thou:~h Lessing has nowhe!'e mentioned -t he En~lish pl1ly i n his 
works o!' letters. With equall y strong eYi.dence Kftt t ne r has 
trac~d the c onne~ t ion h~tween Emilia Gaiotti a~d Cl~rissa 
I ' 
Barlowe in Richa~son'a work (pp. 194-216). Criti cs all agree 
in viewing the Countess Orsina as a s e cond Harwood, and the~e­
fore connec ted with Millwood in Lil l o's London Mercha nt , but 
i t is rerna~kable that this ch~r~~ te~ was ap~ar~ntl7 add ed to 
the play •«ter the ori~inal d~aft, fo~ Nicolai w~o~ e con~ern­
in f?' the :play: 
•Ich h~he dieaen Plan in d re i Akten gesehen als Lessing 
1775 in Berlin w~r. Nachderns elben war die Roll~ der Or sina 
ni~ht vo rh~nd.en 1wenigstens ni ch t auf di e j e t zi ge Art ~Less-
in~'s Briafen ~~uncke:r, Vol. I, p. 133 note) . 
Tl1is no+;e w~s rnadP. by· Nicolai in 1794, which a 0counts 
for h is doubt whether t he person existed o r ~ot. 
B~htlingk i n his lfork "Less i n r; und Shakaspea.re" has seen 
in Ern ilia l}alo 4; ti m'iny tral}e s of Shtlkespea.rian influence. In 
Odoardo he has s~en n second O th~llo in P~ince Gonzaga and 
Emilia a second Romeo and ~T·lliet, in Ma.rine 1 li a mixtu~e of 
Polonius and Jago, i n Orsina a female Hamlet~ i n th~ de a~h of 
Emilia the dea~h of Desdemona. 
't'hat Lessi.n~ re.d ~13ad Hamlet, Ot!1~ll0 ~d R0MeO and .. Tuli~t 
befo~e Emilia Galotti was finalJ y produ~ed has be ~n s u ffi c i ently 
shown, bu~ that the ch~racte~s of Lessing •s pl~y ar~ derived 
f r om those in Shakesp~are's rnaste~pieces is hardly probable. 
The characters never coincide, th~y me rel y partiall y cover 
onP. anothe!'". Perhaps th~ chara<}ter of Orsina is rn')re dir-
·i 
ec~ly moulded on the ShakP,spearian model ~f Hamlet, and ~!'lis 
is the rnore likely sin~8 , as has been shown, ~hat 0haracte~ 
was remodelled complet~ly in the finished pie~e. Fo r the rest, 
it rnay be s a id that the other c~ara~ 1 ers we re ~onc eiYed and 
sketehed a~ a tiMe wh~n Richa~dson and Lillo he ld an upper 
place in Lessing's mind, bu+: ~he readinP' _and s~udlr o f Shakes-
peare subsequent to the fi ~st draft of t he play has caus~;d 
them to be cast in a hi ghly Shakespearian mould in the drama 
of 1772. 
Dr B~ich Schmidt Men t ions neither Sha~espeare nor 0~sp 
as having exerted any influence on the pl~. 
Before eonsirlering Lessin~ ' s last drama i t will be p!·Ofi t-
able ~o exRrnine the correspondence of the gr eat critic ~~ter 
1770. 
On February 12th, 1771 Nicolai w~i~ es to Le s sing : 
•Ich wo11 te Ihnen mi t diesafTl Schreiben r-e rn die •temoirs o f 
John Bunde senden. Abe r P~ofg~~ve in Le ipzig hat sie~. 
Aeain on Ma~ch 8th, 1771: 
•namit Sie seh9n dass ioh dessen ungeachtet nicht bos~ bin 
j 
so sende iah Ihnen anbey den John Buncle ••.•.. ~ 
Lessing 's ~eply to the second l etter i s no t extant. 
1'he effec~ of Emilia Galotti on !..essin ~ 's f r ie!1ds is 
r evealed in le~ters from Eber~ and Gle im. ~h~ fo~e r w~it~s 
(March 1 1th, 1772) an enthusias tic let~er, the dominating note 
of which is: 
o,~lit , 
"Ohabs~r un,r~o'}t>gle ichlich~!· Lessing .•• 0 Shakespeare- Leasing". 
Gl eim wri ~ing on Ma r ch 24 ~h, 1772, uses a very similar 
expression: 
•Welch ~in d~nt.sc!'l Shnkespea risches He isters tG.ck". 
Ona June nth, 1772, Kar·l Lessinr; !!lent ions a lrO !'k of Shakes -
peare, which h~ as sumes his b"""othe !: has read: 
•sulze~ hRt ein Trauerspiel CymbelinP. eesch~ieben. De~ 
Stoff wenn Du d ich erinners t, ist aus dem Sh,"ikespeare". 
Towards th~ end of' the :,rear, Ka r l Lessing :> ~oposed to 
translate f\n X:lglish b0ok the ")&an of P e eling•, but T .. essing 
remi nds his b ~other th~t ano!h~ r translato~ ha d cam~enced 
the task a nd r..e d s en .t h i rn a a op ·r of the or dl g i nal (DP.cembe r 
5t h , 1772): 
•!u t diasern B.yoiefe oder kurz vo .~fer hat te i~h vnn ihm ein 
Exemplar von d~rn • Man of Fe e 1 ing" e ~hs:U. ten • •• " 
Late~ still, when Ka r l Le s sing wi s hed to wri te plays, 
his more expe~ienced b ~o the~ m~ke s the fol l owing r e oornmenda -
, 
tion (July 14 th, 177~) : 
·~s hat ganz den fr~ien Shakespears chen r~ng , den ich ni r 
s ehr zur Nachahmung ernp f ehl e". 
The rn0st important corresponden~e, howeve ~, i s that wi th 
Es l}henbu reg, of whi ch, nnfo,tlln~tel y, onl~,r Le s s ing ' s half is 
extant. 
On .Janua~y 4th, 1774 , answe!"ing a now lost l ette~ f~orn 
Esnhenburg writes: 
I. ~Aus der nmtn~en Novelle des Bandelle soll, n a 0h der Lenox , 
Romeo und ,Tuliet genonMen s~in. Aber Bandello h a t dre i 't'hei t e . 
Und h a ben Sie si l}h n i cht etwa g 'ir 'r e~sch~i eben? Weni.gs t ~ns 
kann ich in unse!"m Ba ndel l o ni -:: hts f i d en. Sehen Sie no ~h 
einmal nach; we il ich Ihnen anf das Ungewisse von eine~ 're r-
~ 
mu tli ~!1 noch a l t~~ Q,uelle, Pf! ~n nit!hts s~ gen mochte. 
II. Di e Huthmassung ..Tohnsons, wohe r. Sh. sein~n StuFkonne 
geno~en haben; ist so ~1t ~i e nichts wenn e~ ni ~ht nlhe~ 
J 
aneeben k6nnen , ~ o und bei wem diese Ntivelle von Au~elio und 
Isab~lla za findAn seyn soll. W<!nn e ~ blos aus dem 't'i tel p.;es -
chlossen, und dieses wohl e;a r de~ Titel de r bekannt~n Historie 
des Gio di Fiori ~ ewesen, so hater sich Re i rret •• • 
lit. Dass das Su~et desK von v. b~ irn Gio. Fio~en t ino YOrkoi!lrn~ ••• 
is t nu~ die Halfte ~~iner Entdeckung i~ w~lcher ~i ~ der Eng-
l~nder, d er das Sup)iement zurn Werke des Lenox geschrieben 
i~er ~ag zuvo r gekomm~~. Die ~ndre Quelle bs t r ifft die ~uelle 
aus welcher Fioren t ino s elbst s ein geschdpft h~t, Di ~ se .•• sind 
die •• • 8e stR Rornano~ rnoralisata • •• • 
This l etter shows Le ::;si nC'l' cR~ryin,o; out th~ p :;.--i!'l~iple 
"Shakespea~e will s t,ldiA,rt werden". !ndeedp h~ is now so 
famili ar wi th ~he ~o rks of Shakespea~ ~hat h e is ~!ding 
Es chen burg in !'esea r c h 'YO !'k on t he sources of Shakespeare • s 
plll\y. 
Important also in t his l~tte~ is thP- ment i on of the "Tempest' 
i 4- s---
(der Stu~} and of the •Ma~chant of Veni ~e· {K{aufmann) ~{on) 
V(&nedig)). 
Another letter dated Ma y 12th, 1774, contimtes the inve s -
tigation: 
• •••• Und die Ges~a Romanonnn auch in En0land zu Shakespear e's 
Zeiten seh~ bekannt ga~esen. Denn ich weiss das s noch an-
dere zeitvP. rwandte Dicht~r ihre Sujets daraus entlehnet haben•. 
Here follows a ~emark on the wclown•. 
On October 2laa, l774,Lessinu writes: 
•rch sende Ihnen hierbe ~die Histotrea ~~agiques de Belle-
f-( forest ••• • Sie werden fur. Ihren Shakespear-e aber schwerlich rneh:r 
darinn finden, als in den Italienischen Novellato:ren, die 
S ie kennen". 
In 17?6 Les~in~ was still workin~ at Shakespea~e for on 
March 29th, 1776, he w~ites to Eschenburg ~eques~ing hiM to 
send one o~ two parts of Johnson's Shakespeare. On December 
20 th, 1776, Lessin~ forward~d to Es~henburg "The two Hamlets•, 
p r.esu~~nabl y the o~i ginal and a translation. 't'hi3 'r'lluable 
co!'respondence , Rnd especially t h e fi !"3t lei;t e ~· QllOted, !s not \ 
mention~d in Bohtlingk's •Lessing und Shakespea~eu. Apparently \ 
/ 4 0 
' I 
Dr. Erioh Sclmidt O'!~ .!."look~ ct it Rlso {c~'. Lessin~, l.'nl e I! 
p.qq,1oo) al !"ead~ quoted. 
Oth~~ re fe renc ~s to En~l ish w0rks in Lessin~ ' s l ~tters 
a r e mEide. 
October 17?8, a lette~ t o J oachi m Ca~p p, ment ioning Pres-
ton, Locke, Leyland and Gow~r. 
Octob~r 23rd, 1778, a l e t tP.r ~o Ch~istian Heyn~ mention-
ing Whis t on's ·P~imi ;;i,r e Ch~istianity• and "Rul ~ of Fa i th" . 
January 22nd, 1780, a lette!• to Eschenbu~g rnen ~ionin~ 
Wa ~ton's •History o f BnRlish po~ t ry• . 
Novemher !l~h, 1780, also t o Escrenburg, ~s f 0llows: 
•waa ich nun noch ,ron Ihnt3n zu bitt~n h atte . w~!"e, roi~ den 
•tond:->n Prodigal" nocmals zu St}hicken •• •• und da denke ich 
dass i ch rni t rn fl iner al4;.A3n Absi~h t auf dieses Stlit}k am e rsten 
fer.tig werden will•. 
There still rernains t o b R t}Onsidered Lessin o- ' s l ast vlo r k 
"Nathan d~r Weise•. 
The f0llo~ing are (acco rding t o Boh tlingk) ~he conn~c­
tions between ~he play and shaxespea~e·s pl aya: 
{1) 1'he ,,ersifi~a~ion . The adopt i on o f Blank Verse. 
(2) ~e ideal of F ~iendship ~h i ~h i s s o well g iv9n i n Na than. 
This is pa ral l el !o the main tho~H~ht; in !h9 •Me~~han t of 
VAni ce•. 
(3) The praachin~ of tol ~ranoe in !·eli ~ on, whi~h, h owever, 
reoalls the famous passage •Hath a Jew not eyes• , e t c. 
· (4) The in~ident of t he th ~ee ~ ings-- analo~ous t o the t h r ee 
the G9sta Rom~no~~. 
(5) N~than An d S~yl~ok. B8~tlingk ahows the po i nts o f rosem-
blanae and fi~feren0e in ! h e ch~ra ct el"s . 
D~. E~i ch Schmidt points ou t that the s t o ry o f the th~e e 
rings hs.d been u s ed by Swift i n t h e • 'rale of a Tub• • whi~ h 
Les sin~ ma y hwre read. 
One striki nG fa~t has been ove rlo~ked by ~ri~ ers on Les s -
ing 's Nathan, nrmt~,l ~', ";he a naloe y wi :;h '"''hornson' s "1£d ·.~·~ .ro. and I 
El eano~a· i n wh ich tho !-.1oharnmedan Sultan is v '3ry f a'tou rabl y 
!"ep!·es en t eo. In f a c ~, t • e pla y pr eaches the sam~ doc trine 
of t0ler~n0e as Lessing 's Na t han. 
'fu a t Lessin r:; had !'ead "Edward and Eleanora• has b een obse!"Ved 
. L-
pre\fiousl y . 
•'t'he Anal~BY between Nathan der Weise and ~dwa~ and 
Eleonora". 
As in Nathan, the s e en~ of Edward and EleRno~a is i~ t he 
6rient, and in each ~ase the time is ~~1.s.~: of'_ ,...;.. . " Y'tl lsadQ 
-- - ... ~ J. t: J ,;. ~ ~ .... a. 
'l'he plot o:f' 'rhomso:-1' a play is b ':'iefl y ~his: 
comtel!lplate s retn ~ing to En p.land, wh e n a. snppos~d rnessen:se!" 
from. the Sn] tan Salim ~ounds hirn wit h a poison~d d agger. Th e 
Sultan's wife Da~asca, who i3 a ~ap t i,re, is ho ~rifi ed a t the 
d eed and saP.: gas ts to El~!lnO !'"a t hat t~e onl~r ma?1n9r i n whi ~h 
the Prin~a c ~n be c,.1red is b y the self-sa c ~i.fi 0 e of one who 
will suc k the ~oison f!"Om th e won nd. Bl eano!'"a det e.!"''!lines to 
accomplish this herself, bu.t Ed ,{ 3 .l:"d na turall ~r l" 'jfu sas t he of r e~ 
of such a sacri fice. Howeve r- , he falJ s in to uncons ~J i0usn9ss, 
and BJ.eano !"a sP.i?.es thP. oppo r tun :!. ty to ca r r y <>n t he ~· desi ~n. 
Edward ~ecovers, and Eleano r a i n her t urn lisB in a c r i "t i t!al 
state . Me ttnwhil~, Seli~~n!'"aged a t ! h e stain on his honour 
hae souEYht out a!l an t ido t e to the poison, 3nd, nnde ~ the dis-
~aee of a de~ris h ent~rs the English camp. Edward is at first 
filled with hatred a gainst all Mohammedans; bu: , i n the end, 
Selima nobltt na t ' 1 r-e t ~inrnphs, Eleanora is ~ured, 9.nd peac~ is 
made. 
On tha S\l~face, th~re appears to be little connection 
be~ween this ploi; and Nathan; b,)t: 1 somewha~ closer investi{Sa -
tion reveals several strong resem~lances both in the method 
of portraying eh~racte~ and in the rno~al aiM o~ the two d~amas. 
'1.'11~ aim of the Kn1l ish work i s se ~ fo~th alt=:arly in the 
prol0gue : 
And '~ies~ly sway defo. m'd ea~h auffe~ing age 
7 
In da !·kneas lost, noy. h op' d .!.·e t u !'"Ilinrr day • 
Reli~ion +.h9n was stain 'd hy c~1el d 8~ds 
B"'.l. t h~rpier we and t h o • to-r.. i gh t liO show 
Wh-:o. t f :-·tal i lls f!'OI!l blind de7 ot i on flow 
'Tis r .o! ~hat we such .cage ~.;new'd c an fear 
Or d ~ .. ead th t~ hand o:: pe:t·secution here 
Our s~ene would ffide h 1 llnR:ni ~, y impart 
Would brefl the e xtensive c a ndour t hro' ~~ h '3 he ar~ 
Show t ~·ue rel if"i on ev en to e!' r or k ind 
And ~laim the per fect fr~edom of t he mind". 
Was i! not fo:r- this pe~fec t fr~ edom of mind ttL~ t; T~e ssinP, 
had been s4;riv:ing in h5.s g r e at theoloBit::al wa!\, a stri~rin~, 
which fo:1nd exp~assion. in his las t drama? AbO'fe ~11 thine;s 
Nathan denl'),_lnCfJS ~eli ~toltS b i g otry and plaa ds ! ... or- huma ni t y. 
NR~han gi~es u t terance to this idea in Aot I I, Se . 5 . 
, ~) 1"':)'2. 
- • '- NVrt~ 
"Sino Dhrie-t; lmd Jude ehe x· Gh1ris~ und Jude 
Ala ~~u na'!h? Ah wenn .ioh ein&n rneh r in Eu'}h 
GP- f unden ha:tte, dem es r.;:nugt't ~in Mensch zu hgissen" . 
Sittah exp!"esses tb~ .sr-trne idsa~ SI'}Cusi ng t!J ~ Christians 
of bi ~o:try (Ac ~ II, Sc ., I, 1. 81 et seq.): 
~Ihr S t olz 1st: Christen sein, ni~h t Menachsn. Denn sel bst 
das, wa a , noch "! On ihrem Stifter he~ mit Menschl t chkeit den 
~ be!"glauben wu!"Zt, das lieb~n sia, nicht we il es menschlich 
ist: weil's Ch!·istus lehrt, weil's Christus hat g ethaqwohl 
ihnen, dass e~ so ein gute~ J~ensch noch war. Wohl ihn~n, d~ss 
, 
sie seine Tugend auf T~eu und Gl~ube neh~sn konnen. Do~h 
was Tur:end? Seine 'l'ugend nicht, sein Name soll {~berall ,r e r-
1 
brei t e t ·Nerden, soll die Nai!len a lle!' gut en Henschen sch~en, 
'!P,~schlin e;An. lfM den Barnen, urn den Namen is t ihn~n !lu r zu 
thun•. 
In 'rhol'lson' s pl ay the sultan Se lirn makaa exa 'Jtly th3 
"You call u.s '1-) i. Bo t s . Oh canst t hon with ~hfi~ 
ReproRch ns Ct1ris ~ian :f'l ! .. in0e, wha t brough t the e hi th~r ~ 
J 
What e J se '!Jnt bi ~o~ry?llh::lt dost t hou here 
• 
Even ~hou thyst;tlf in a ll th~r .""a(!:e wilt hea~ it, 
F ~om th e ir ~~motas ~ sourc ~ , t hes e holy wars 
What havP- the~r h reath ed but l)i fb~tt-:; and ~apine? 
Did not th .:: f' i.cst :::rusado1:s, wl: er: t h :: i ::- 7-e&l 
Should have shone out t he pu £>e s t , cl i rl 1.: !-:e :r no t 
Le d hy the !rantic h1H-mit, who b e gan 
't'he mtl~de!."ons trade, thro' their own c ountries sp ~ead 
'fhe woes, their 'rice could not rese r'I S fo~ '>ure". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I n !tddi +; l on t o this iden t ity in pn ~pose t h e plfiys haye 
similarities in the chara c te~s. Espe cially is this th~ cas~ 
wi th Saladin and Selim ~he ~wo Sul~ans, who a~e both fa r rem-
ovP.d f r om th e ~ornmon concep~ ion of ~n eastern ~·ula~. 'l.'he 
distinguishing ft=tatu ~e of Le s sing' s Sal adln is h i s r;ene '!'osi ty 
t o the poo ::. . , whinh ~Yen brings him tempora !~il y int o thF: posi-
t ion of havin g t o borr ow. In a ddi t i on . h e is an en tirely 
sympathe ti~ chAracter, espe~iall y b y his ftTiendly Rt t i t ude 
to Nathan in t h e thi ~d a~ t and t o the Ternpla~ in ~he fif~h act. 
He is also ~olerant in ~eli rrion: 
•Als Ch:-ist, a ls Musselman, 0leioh Yiel 
Im weissen ~-"antP.l oder Jarnerlonk 
Im Tulban ode~ deinem Filze, wie 
Du willst . Gl e ich vial ,I~h h~bs nie '! e rlan3t 
Dass ~ll en Bawn~n ~ine Rinde tragen~ . 
't'he Snl t an Sel i rn :ln •Edwaro and Eleonora u is like Saladin 
ramed fo r- his generosi t y and f Of' his honour: 
•A name so s~c red. Selim, whosa renown 
Is inoonso b ~eathinF o'er th~ sweetened ear 
For e~ch !"PJJ!lan, oach gan~r·)US virtu e fam' d 
Selirn the rock of fai t h a nrl f und of ha!'lo,:t::-". 
{Ac t I, Sc. VI, line 28 et seq.). 
He, like S~ladin, d~e s not expect men to be all of one opinion 
(Act V) and is p~epf\ r• ed. to unite with people of another !"eligion 
in pur suit of. ~hat is ~i~ht. 
Of.' th~ ot~~ cha!"Act~rs, Edwa r d and the rrernplar hav r:l much 
in eo~Mon, beth of them are hieP- soul ed Pnd courage ous and 
h .... L i ).. " r. ,... " -n "'l1e i r z e·"". ) . ..... _ ~,.r le ~d thr~m a1: fl. rs t sornew ... a.~ G<. ..:~a. you .• ~·:. r:c • 1 __. :..:.z~-~. \ 4 ..._.. - _ 
in to a fals~ est1~ation of those who dif~er f~ow th~rn in faith, 
bu .. bo t 'h · ,:·~ ... c rt rot-. '""v 'J .. , .. a. , ~ L .. \J ,.-1.-, I 
to be too fl trt')ng to b~ a~cidentF.tl ~nu ~he pl -~y by '!'homson, 
ther-A fo~-e, posl t i c!l amongs ~ the 
sou~~ es of ' "Nat;han <ie~ Wei s e': . 
lon rr that I append :>t hY"ief su!!J!!)ary of th~~ results o~ this 
in,_res tiga ti on . 
'I'he :!i r·st period of Lessing's acqu~lnt~nce wl t h English 
Lii;e!"ature may pP,rhaps !)e cons ide r ad t o end wi th the: Essa;r 
on Dryden and hi;J dramatic works , wh i ch, as Bohtlingk says, 
probably fu~nishys ~he connection between Lessin~ and Shakes-
peare. In this firs~ pe r iod English Cornedies , parti nula~ly 
those of Wych 9~1 ~Y, 0 tway, Cong~e,r.e 'lnd similar a1 t .ho !'S , Enp.; -
1 I . 
I 1 
lish Novels, par~icularly the _ works df Richardson and al3o 
those of Field~nd, Srnollett and other~, English poe4;s of the 
type of Pope a nd Dryden, En~lis h theological works, and EnRlish 
p e ~iodicals wete eaRerly ~ead bY Lessing. 'rh e influenc e o !' 
I 
t he r eading is shown in the early attempts at play-~ri tine, 
founding p J ~iodicals an~ writing "!Jerse. 
"'hen f.'f>llowed '~he pe r iod of d eeper .Y'eadin R: in t~e hi 3he r 
I . 
class works of .En~lish~ S.tithors, lind especiall~r the !'e&ding of 
Shakes pear~ a~ t.~il ton. At the beginnin.~ of this p~.r-iod , I 
' ( I 
would also yfl~ce · the a~ qua in 1;ance with "rhomson' s trAP' edi es . 
Translations of En~lish wo!'kS as o~ Gay's Fables, 1756 and 
Bu!'ke •on ~he Sublime and Beautiful: 1761, ~lsn o ~ ~upied t ::~ 
I 
time of Lessing. This ~&riod ~ay be considered t0 end with 
./ 
"Laokoon•. 






Dral'MtU~BY and ths lJist ~r~ars of Lessing' s l ife e The dm':linant 
note in alJ. th is period is Shakespeare. Aft er the Drai!la t nrey, 
LessinR still 0ont inued to study Shakespea re and his rn1nor 
works of the pe~iod ~ontain rnany refe~en~es t o En~lish liter-
atu ~e, althou~h, so far as can be j udged, Lessing's inte~e st 
in Enp:lish Lit~rature was parti.all y exhausted. At; an'' rate, 
he no longer p r oclaimed its me~its and demerits t o ~he Ge~an 
public. I n this pe r iorl of his life , ~essing was l ooked upon 
as an authori ~ :,r on English !.i tP.ratu .':'e . 
Appended is a list of r~fe rences to En~lish Literature 
in Lessin~'s works, ~nd also of t:.hose found i n his ~xtant corres-
pondBnce. 
REFERENCES 't'O ENGLISH LI1'ERA ~TT~E: 
Histo~ie und Au fnahme d~s ~neate~s (Wo~ks , Vol .. III) .. 
General Rema r ks on Drama Pe 4; p . 7. 
Leben des PlaU,tus 
Dryden , The Two Sosias, Po 34o 
IH£s•a: 
(a) 'rheolog ical: 
March 30th, 1751 
April 17 th, 1751 
July 24 th, 1751 
Aug . 3rd, 1751 
Nov. 27 th, 1751 
No,,. 30th, 1751 
Octo 30th, 1753 
Dec. 4 th, 1753 
Nov. 7th, 1754 
Nov. 1 4 th, 1754 
,Tul y 17 th, 1755 
July 19th, 1755 
( b ) General : 
Ma, 
.. 1 5 th, 1751 
Nov. 19th, 1751 
Dec. 19 t.l-}, 1752 
Jan. 27th, 17 53 
Feb . lOth, 1753 
March 1 5 th, 17 53 
\1ay 2 4 th, 1 753 
Fla,!el Ti l l otson. 
Marsha.m, Pri d eaux, Dodwell . 
Col l i ns, Parvish. 
Whi s ton. 
Lyt t1e ton .. 
Warburton. 
Whi s ton. 
Wioli f .. 
Lel~nd .. 




Cl~vel!ind. "Joseph Andrew~ " .. 
Gl o,rer, Mil ton. 
"Advgn~tres of Edward Wa lson• . 
Pope (s ee also .Tul :r 5 th , 1753, Ap ri l 1 5 th, 17 55) .. 
Edward Young . 
Thomson (se e als o July 17 th, 1 754 ). 
Addison, 
sept. 27th, 17 53 
Nov. 22nd 9 17 53 
May 11th, 1751 
June 13th, 17 5"= 
Oct. 8th, 17 54 
NO'!. 5th, 17 54 
Jan. 30th, 17 55 
July 3rd, 17 55 
July 19th, 17 55 




25i;h I.e t te~ 
Prior (Hen o:.-y and Emma) • 
Hilton. 
Swift (inco~~ect }. 
Johnson ("Rambler"). 
Richardson (s ee also Ha y 9 th., 17 54, Harch 
. 17 tn, 17 5 5 ). 
Adven tures of Roder1ck Ra ndom ( see May '3 th, 17 55) . 
Fielding ( see also Oct. 3rd~ 1754, Feb o 2 5 th, 
1755t Oct. 7th)) 17:;5 }. 
Addison ~nd Mll ton. 
Anonymons wo~k. 
" 't'he 'l'a tl e ~ " • 
Hilton. 
Whiston, Cowl ey. 
Abbot, Baxter. 
Preface to Hyl ius W ri t i ngs : 
English Periodicals, En~lish Comedy, Glo''f1 ~ and the Uni~ies . 
History of the English Stageo 
John Dryden. 
James 'M1ol'!lson, "Prologue to 'rra3edies•. :tifa of. 
Li terR turb!·iefe: 
2nd Letter 
Hd Letter 













50 th Letter 
63rd Lett~r 
127 th Letter 
laokoon: 
Bacon, Lock~ , Voung, Richardson (see also 18 t h) . 
English Weekly papers. 
Nicholas Rowe (see fo llowing Letters) ~ 
Brown's "Estirnate". 
P. 35, 36, 38, 58, 59, 79, 91, 92 , 104, 11 2 , 111, 1.21 , 136 (Shakes -
pear~ ), 1 43 , 146 , 174 , 1 75 . 
Addi~ions to Laokoon and Kollektaneen: 
Frequent ref~rences to Milton and Pope. 
P. 210 Sh~kes peare. 
Hmnburgische Drama turgie : 
p.. • . Hogarth 
p. 121 Shakespeare (s ee alsop. 1~0, 145 , Vo l . II, p . 7 6 ~ 93) . 
12° Quinn, Garrick, 't'hornson. 
Other rgfer8nces: p. 1 50, 1 ~1, J 53 , 1 63 , 1 64 , 1 68 , ]70, 1 90. 
Vol& II p. 13, 122 , 149 , 1 61 , 1 8 0, 20 2 , 20 7 , 21 6 , 218 , 244 . 
General "a~ious Wo rks {Vol . 15): 
p . 14,8 Q.uotations from Wy cheY"ley, Sha.hesper-tr~ , etc . 
Gay 's Fttble~. 
Antiguarische Briefe : 
Hill ( 48- ~0 } Dingley, Spence. 
Tbeologi cal Writings: 
Thomas Brown, 1754 . 
George Sale, 1774. 
Gilbert \Ves t, 1 "'77 .. 
Philosophi cal: 
1754 Translation of Hogarth (Analysis of Beauty). 
1754 "Pop~ ein Hetaphysike~". 
1757 Richa~son "Sitten1ehre fur d ie Jugend " (T~ansla tion)o 
Erz i ehung des ~~ enschene;es ohl ech ts. 
Warbur-ton, Burkeo 
Kollektaneen: 




Lessing's Werke- edited by Hugo Goring in 20 volumes. 
Briefe an und ,.r on Lessing, edited b:r 
Dr Erich S~hmidt: -~essing• . 
K t •T . ' D " e tner: ~ess~n0 s r.amen • 
Bohtlingk: "Lessin~ und Shakes,eare". 
Manuals of nerrn~n Literatu r e by Scherer, Bartel and Klus e. 
Manuals of English Literature by Morley, and 
Allihone: "Dic~ionary of Authors" . 
Banks: "Dramatic Works" • 
Cibber: "Lives of the Poets". 
Dodsley: •collection of Old En al ish Plays". 
Dr. ~ohnson: "fhe Rambler• . 
Pope's Works~ P, dtted by 
Swift's "Diary to Stella". 
rhnmson (J) Wo~ks. 
._ __ ____ ____ _ 
